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الصورة األردنية للبرنامج التدريبي التكيفي في الذاكرة العاملة " :دراسة ميدانية على عينة
من طالب الصف السادس االساسي في محافظة اربد باألردن"
د .ميسون عاطف العلي
وزارة التربية والتعليم – األردن

ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة الى تقنين برنامج تدريبي تكيفي في الذاكرة العاملة والتي تعتبر
واحدة من أكثر االدوات انتشارا واستخداما في العالم .واشتملت عينة التقنين على ( )30طالبا
وطالبة من الصف السادس األساسي في محافظة إربد ،واستخدمت الباحثة البرنامج التدريبي
التكيفي في الذاكرة العاملة الذي تم تعريبه من قبل الباحثة عام  .2014واشتملت التحليالت
االحصائية على اختبار ثبات القائمة وصدقها التكويني واالتساق الداخلي ،وقد أفادت النتائج إلى
أن البرنامج يتمتع بصدق وثبات جيدين وترتبط ايجابيا بعدد من المتغيرات كالتفكير والتعرف
واسترجاع المعلومات .وقد أظهرت نتائج الدراسة الى فاعلية البرنامج التدريبي التكيفي في
الذاكرة العاملة في تحسين الذاكرة اللفظية والبصرية والمكانية لدى افراد العينة التجريبية.

Jordan’s adaptive training program in working memory: A Field
study on a sample of sixth grade in the city of Irbid Jordan

By
Mayson Atef AL-Ali
Ministry of Education - Jordan.

ABSTRACT
The study aims at standardizing the training program in working memory,
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which is considered one of the most widespread measuring instruments in the world.
The sample included (30) examinees taken from the students of the 6th grade of Irbid
governarate schools. The researcher used the training program in working memory,
which was translated by the researcher in 2014. The statistical analysis consisted of
the test of reliability of the training program in working memory through its re-test
analysis, nonstructural validity, and internal consistency analysis. The results
showed that the training program in working memory had good validity and
reliability and correlated with a number of variables. Such as thinking recall, etc.
together with some cognitive mental process, and it correlated negatively with
extroversion.
The results of the study showed the effectiveness of the adaptive training
program in memory working in improving the verbal, visual and spatial memory of
the experimental sample members.
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الصورة األردنية للبرنامج التدريبي التكيفي في الذاكرة العاملة " :دراسة ميدانية على عينة
من طالب الصف السادس االساسي في محافظة اربد باألردن"
المقدمة:
يعتمد النشاط المعرفي الذي يقوم به الفرد على مدى تفاعله مع المثيرات الخارجية ،التي
يتعرض لها الفرد والتي تؤثر في سلوكه في المواقف الالحقة ومدى تحكمه في بيئته ،ويتطور
ويتعقد سلوكه بمقدار الخبرات المتعلمة مما يساعده بالتالي على تطوير ما يسمى بالذاكرة؛
فالذاكرة هي إحدى العمليات العقلية العليا المهمة في حياة اإلنسان ،حيث تم ّكنه من استقبال
المؤثرات الخارجية والحصول على المعلومات ،وترميزها ،ومعالجتها ،واالحتفاظ بها،
واستخدامها في أنماط السلوك المختلفة ،وفقا ً للمواقف التي يتعرض لها ،كما أن تقدم اإلنسان
وتطوره يعتمد أساسا ً على ما يمتلكه من خبرات مخزنة في ذاكرته.
وتمثل الذاكرة العاملة أهم األنظمة المعرفية األكثر تأثيرا ً في عمليةة تنشةيط المعلومةات
ومعالجتهةا واالحتفةاظ بهةا ،كمةا أن دورهةا الةوظيفي يتمثةل بمعالجةة المعلومةات فةي المهمةات
المعرفيةةة الخاصةةة بالمهةةارات المختلفةةة؛ كةةالتعلم ،والتفكيةةر ،والفهةةم ،والتةةذكر ( Baddeley,
عرف كلينجبيرج ( )Kingberg, 2010, 318الةذاكرة العاملةة بأنهةا :ننظةام ذو
 .)2003وقد ّ
مكونات متعددة ،يقوم بتخزين المعلومات ،ومعالجتها؛ الستخدامها في مختلف األنشطة المعرفية
المعقدةن .وعرفها هنري ( )Henry, 2012, 39بأنهةا :ننظةام تخةزين مؤقةت ،ومسةؤول عةن
مختلف العمليات والمهارات المعرفية ،كالتفكير والتذكر واالنتباهن.
ويفسر بادلي ( )Baddeley, 1997عمل الذاكرة العاملة مةن خةالل مكوناتهةا ،فيشةير
الى ان هذه الذاكرة تتكون من عدد من المكونات الفرعية ،ويرى أن نظام الذاكرة العاملة يتفاعل
مع الذاكرة القصيرة المدى من خالل المكونات الفرعية التالية للذاكرة قصيرة المدى:
 .1المكون اللفظي  ) Phonological loop(:وهو الجزء المسؤول عن التخزين
المؤقت للمعلومات اللفظية. ،
 .2المكون البصرر المكراني (VisuoSpatial Sketchpad(:وهةذا المكةون مسةؤول
عن االحتفاظ بالمعلومات الحسية البصرية المكانية ومعالجتها،
 .3المنفررذ المركرر )Central Executive( : :يعمةةل المنفةةذ المركةةزي علةةى إدارة
العمليات المعرفية المختلفة ،ويتخذ القرارات المناسبة للقيام بالمهمات وإنجازها،
3
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 .4مصرد األحردا ) Episodic Buffer)::وهةو نظةام للتخةزين متعةدد المكونةات يقةوم
بتجميع األحداث المترابطة.
 .5وللذاكرة العاملة مميزات وخصائص عديدة؛ من أبرزها :القدرة على التخزين وسةرعة
ترميةةز المعلومةةات الةةواردة إليهةةا بشةةكل مؤقةةتCaplan & Waters, 2002; ( ،
.)Baddeley, 2007
مشكلة الدراسة:
سعت الدراسة الحالية لتقديم برنامج تكيفةي معةدل؛ أي تطبيقةه بةأدوات ووسةائل متةوفرة
للمعلم أو المعلمة داخل غرفة الصف ،مما دعا إلى استقصاء أثر برنةامج تةدريبي تكيفةي معةدل
في الذاكرة العاملة وفقا ً لنموذج بادلي لدى طلبة الصف السادس األساسي في األردن
أسئلة الدراسة:
سعت هذه الدراسة الى اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي :ما فاعلية البرنامج التدريبي التكيفةي
في الذاكرة العاملة وفقا لنموذج بادلي لةدى طلبةة الصةف السةادس األساسةي فةي محافظةة اربةد
باالردن؟ن
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما فاعلية البرنامج التدريبي التكيفي في الذاكرة العاملة وفقا لنموذج بادلي لةدى طلبةة الصةف
السادس األساسي في محافظة اربد باالردن في االختبار القبلي؟
 .2ما فاعلية البرنامج التدريبي التكيفي في الذاكرة العاملة وفقا لنموذج بادلي لةدى طلبةة الصةف
السادس األساسي في محافظة اربد باالردن في االختبار البعدي؟
 .3ما فاعلية البرنامج التدريبي التكيفي في الذاكرة العاملة لدى طلبةة الصةف السةادس األساسةي
في محافظة اربد باالردن في اختبار المتابعة؟
 .4هةةل يختلةةف مسةةتوى أداء الطلبةةة فةةي البرنةةامج التةةدريبي التكيفةةي للةةذاكرة العاملةةة وعواملةةه
باختالف متغير الجنس ،ومستوى التحصيل الدراسي والتفاعل بينها
فرضيات الدراسة:
سعت هذه الدراسة الى التحقق من الفرضية الرئيسية التالية:
 .1ال توجةد فاعليةة ذات داللةةة إحصةائية عنةةد مسةتوى الداللةةة ( )α = 0.05للبرنةامج التةةدريبي
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التكيفي في الذاكرة العاملة وفقا لنموذج بادلي لدى طلبة الصف السادس األساسي في محافظة
اربد باالردن في االختبار القبلي.
 .2ال توجةد فاعليةة ذات داللةةة إحصةائية عنةةد مسةتوى الداللةةة ( )α = 0.05للبرنةامج التةةدريبي
التكيفي في الذاكرة العاملة وفقا لنموذج بادلي لدى طلبة الصف السادس األساسي في محافظة
اربد باالردن في االختبار البعدي.
 .3ال توجةد فاعليةة ذات داللةةة إحصةائية عنةةد مسةتوى الداللةةة ( )α = 0.05للبرنةامج التةةدريبي
التكيفي في الذاكرة العاملة لدى طلبة الصف السادس األساسي في محافظة اربةد بةاالردن فةي
اختبار المتابعة.
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05في مسةتوى أداء الطلبةة
على البرنامج التدريبي التكيفي للذاكرة العاملةة وعواملةه وفقةا لمتغيةرات الجةنس ،ومسةتوى
التحصيل الدراسي والتفاعل بينها.
أهداف الدراسة:
ومن خالل ذلك تتحدد أهداف هذه الدراسة بالنقاط التالية:
 .1تقنين البرنامج التدريبي التكيفي المعدل في الذاكرة العاملة وفقا لنموذج بادلي على عينة من
طلبة الصف السادس األساسي في األردن.
 .2اختبار صدق وثبات البرنامج على عينة من المفحوصين االردنيين
 .3التحقق من فاعلية البرنامج التدريبي التكيفي في الذاكرة العاملة وفقا لنموذج بادلي لدى طلبة
الصف السادس األساسي في محافظة اربد باالردن في االختبار القبلي في كل مةن االختبةار
القبلي والبعدي والمتابعة.
 .4تحديد الفروق في مستوى أداء الطلبة في البرنامج التدريبي التكيفي للذاكرة العاملة وعوامله
وفقا لمتغيرات الجنس ،ومستوى التحصيل الدراسي والتفاعل بينها.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية باآلتي:
أ -األهمية النظرية :تتسم األهمية النظرية للدراسة الحالية بأنها تتناول جانبًا حيويًا من المعرفة،
واكتسابها ضمن معالجة المعلومات للفرد ،إذ قد تسهم هذه الدراسة في تطةوير الجانةا النظةري
الخاص بموضوع الذاكرة العاملة.
5
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ب -األهمية التطبيقية :تبرز أهمية الدراسة الحالية كونها تنفرد بتطبيق برنةامج تةدريبي تكيفةي
معدل ،يمكن استخدامه دون الحاجة إلى الحاسوب في األوضاع الصةفية االعتياديةة ،كمةا يمكةن
االستفادة منه في تدريا الطلبةة فةي مختلةف المراحةل الدراسةية لتنشةيط الةذاكرة العاملةة لةديهم
وتفعيلها.
مصطلحات الدراسة:
البرنامج التكيفي المعدل للذاكرة العاملة :هي مجموعة من المهمات التدريبيةة التةي تهةدف إلةى
تنشيط وتحسين الذاكرة العاملة ،لدى عينةة مةن طلبةة الصةف السةادس فةي مدينةة إربةد ،بحيةث
تتضمن هذه المهمات( )20جلسة تدريبيةة ،بواقةع ( )30دقيقةة لكةل مجموعةة مةن المجموعةات
التجريبية ،يتم فيها استخدام أنشطة متنوعة ال تعتمد جهاز الحاسوب بشكل رئيس ،كما تم تكييف
المهمات التدريبية بحيث تناسا مستويات الذاكرة العاملة (المنخفضة ،والمتوسطة ،والمرتفعةة)
لدى طل بة المجموعات التجريبية ،واعتمدت المهمات وظائف الخاصةة بتنشةيط الةذاكرة العاملةة
التخةةزين والمعالجةةة ،وتضةةمنت األنشةةطة مكوناتهةةا الثالثةةة وهةةي :المكةةون اللفظةةي ،والمكةةون
البصري ،والمنفذ المركزي وفق خطة زمنية محددة.
الذاكرة العاملة :مخزن مؤقت محدود السعة للمعلومات ،وقد تساعد الفةرد فةي إنتةاج اسةتجابات
معةا ( Baddely,
جديدة ،وذلك من خالل عدة مكونةات ،وتقةوم بةوظيفتي التخةزين والمعالجةة ً
 .)1992وتعرف إجرائياً :بالدرجة التي يحصل عليها الطالا /الطالبةة علةى البطاريةة العربيةة
اآللية لمهمات الذاكرة العاملة لألطفال.
محددات الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على اآلتي:
 .1العينة :من طلبة الصف السادس األساسي الملتحقين في مدارس التعليم األساسي في
محافظة اربد خالل العام الدراسي 2014 /2013
 .2البرنامج التدريبي التكيفي للذاكرة العاملةة .والمتمثةل فةي مجموعةة مةن المهمةات التدريبيةة
المكونة من المكون اللفظي ،والمكون البصري ،والمنفذ المركزي .والتحقق مةن خصائصةه
السيكومترية (الصدق والثبات) له.
 .3يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية وفقا لمدى صدق استجابات أفراد عينة الدراسة ،ودالالت
ثبات البرنامج التدريبي التكيفي وصدقه.
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الدراسات السابقة
تناولت عدة دراسات أثر التدريا على الذاكرة العاملة منها :دراسات مصطفى
( )2003سكانلون ودريشر وساركار (،)Scanlon, Drescher & Sarkar, 2007
وسكانلون ودريشر وساركار ( ،)Scanlon, Drescher & Sarkar, 2007و حامداني
وسلوكي وتونك ( )Hamedani, Slugocki & Tong, 2008وثوريل واخرون ( Thorell,
 )et al, 2009و دهلين وآخرون ( )Dahlin, et al, 2009التي أشارت الى وجود فروق
ذات داللة إحصائية في تحسين الذاكرة العاملة اللفظية ،والمكانية ،تعزى للبرنامج التدريبي،
وهةدفت دراسةة هةولمز وكثركةول وداننة ( Holmes, Gathercole & Dunning,
 )2009إلى الكشف عن أثر التدريا على برنامج تكيفي لتحسين وزيةادة الةذاكرة العاملةة لةدى
عينة من األطفال الذين يعانون ضعفا ً في الذاكرة العاملة .علةى عينةة مةن ( )42طالبةا وطالبةة،
تراوحت أعمارهم مابين ( )10-9سنوات .وأظهرت النتائج وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية
في األداء األكاديمي والوظائف المعرفيةة ،وتحسةنا ً كبيةرا ً فةي جميةع مكونةات الةذاكرة العاملةة،
تعزى للبرنامج التدريبي.
واشارت دراسة دورنبيجير وبوسني وهيننك وكولسن وبثاني ( Dronenberger, et al,
 )2011بدراسة في الواليات المتحدة الى وجةود تحسةن فةي أداء األطفةال علةى معظةم تمةارين
البرنةةامج التةةدريبي المطبةةق علةةيهم وعلةةى مقةةاييس الةةذاكرة العاملةةة اللفظيةةة ،وغيةةر اللفظيةةة،
ومهةارات تكةرار الجملةة حسةا آراء أوليةاء األمةور مباشةرة بعةد انتهةاء البرنةامج ،ومسةتوى
منخفض على مقةاييس المتابعةة ،التةي تةم عقةدها بعةد مةرور شةهر واحةد مةن انتهةاء البرنةامج
التدريبي ،واستمر تحسن مهارة تكرار الجملة بشةكل دال إحصةائيا بعةد مةرور سةتة أشةهر مةن
انتهاء التدريا .كما بينت دراسة جاد الرب ( )2011حول مدى فاعليةة برنةامج تةدريبي لتنميةة
الذاكرة العاملة واالنتباه ،وضبط الذات لدى الطلبة الموهوبين في المرحلة االبتدائية فةي مصةر،
وعلى عينة من ( )44طالبا ً وطالبةً من طلبة الصف الرابع ،وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية
في القياس البعدي لمهمات الذاكرة العاملة ،واالنتباه ،والضبط الذاتي ،تعزى للبرنامج التدريبي،
ولصالح المجموعة التجريبية.

وأظهرت دراسات سشوزير وهامبشير ودالجلةي

( & Schweizer, Hampshire
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 .)Dalgleish, 2011و شين ووانةج ووانةج ( ،)Chen, Wang & Wang, 2011و بوميةا
وعةةامر ( ،)Bomyea & Amer, 2011و ويةةت ( ،)Witt, 2011و زلينسةةكي وآخةةرون
( ،)Zelinski, et al, 2011و دونةك وآخةرون ( )Donk, et al 2013وجةود أثةر دال
إحصائيا ً للتدريا على مهمات المنفذ المركزي ،وقدرة على االحتفةاظ بالمعلومةات الفونولوجيةة
والبصرية المكانية ،وأن القيام بعمليات حسابية باالعتماد على المكون البصةري لتشةكيل صةور
ذهنية يحسن القدرات المعرفية.
وأظهرت الدراسات التي أجراها جيبسون وآخةرون ( ،)Gibson, et al, 2013و نوشةي
وآخةرون ( ،)Nouchi, et al, 2013و باسةكو وآخةرون ( ،)Pascoe, et al, 2013و
كروسببيرن ونةوردين وكولمةان ) ،)Kroesbergen, Noordende & Kolkman, 2014
وهةولمز وجةاثيركول ) )Holmes & Gathercole, 2014وجةود أثةر دال إحصةائيا ً للنظةام
التدريبي التكيفي في تحسين أداء الذاكرة العاملة للمهمات اللفظيةة والمكانيةة وأن ألعةاب تةدريا
الةةدماا الحاسةةوبية قةةادرة علةةى تحسةةين الوظ ةائف التنفيذيةةة ،الةةذاكرة العاملةةة وسةةرعة معالجةةة
المعلومات لدى الشباب.
وبمطالعةة الدراسةةات السةابقة ذات العالقةةة بموضةوع الدراسةةة ،فإنةه يالحةةأ أنهةا تناولةةت
الذاكرة العاملة كأجزاء متناثرة وليس كوحدة متكاملةة ،وقةد تميةزت الدراسةة الحاليةة بتجاوزهةا
لهذا النقص؛ حيث تناولت الذاكرة العاملة كوحدة واحدة مما يميزها عن تلك الدراسات.

الطريقة واالجراءات
منهجية الدراسة :تم استخدام المنهج شبه التجريبي لمناسبته ألغراض الدراسة الحالية.
أفراد عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية ،من طلبة الصف السادس األساسي والمكونة
من ( )60طالبا ً وطالبة موزعين وفقا لمتغيرات الجنس ،والمستوى الدراسي .حيث تةم تقسةيمهم
الى مجموعتين هما :المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة بالتساوي بين افراد العينتين.
أداة الدراسة:
8
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تم إعداد برنامج تدريبي بهدف تحسين الذاكرة العاملة لدى طلبة الصف السادس
األساسي يستند على نموذج بادلي المطور في استخدام القنوات الحسية المختلفة (السمع،
البصر ،اللمس) ،ويشتمل على ثالثة مكونات رئيسة هي:
 .1المكون اللفظي :وتكمن مهمته ووظيفته في االحتفاظ بالمعلومةات اللفظيةة النشةطة مةن
خالل التسميع الذاتي لها واستدعائها مباشرة.
 .2المكون البصر  :وتكمن مهمته ووظيفته في االحتفةاظ بالمعلومةات البصةرية المكانيةة
النشطة من خالل استخالص المعاني منها واستدعائها مباشرة.
 .3المنفذ المرك : :وتكمن مهمته ووظيفته فةي إدارة العمليةات المعرفيةة واتخةاذ القةرار
المناسا للقيام بالمهام وانجازها.
تصحيح البرنامج التدريبي التكيفي للذاكرة العاملة:
ُ
طلا من المفحوصين اإلجابة عن ك ّل فقرة من فقرات البرنامج ومكوناته اللفظي
والبصري والمنفذ المركزي وتقوم الباحثة أو من يساعدها بتصحيح أداء المفحوص وإعطائه
درجة ( )2إذا كان أداؤه صحيحا أو درجة واحدة إذا كان أداؤه خطأ .وبناء على ذلك ،فإن الحد
األعلى لتقديرات المفحوصين على البرنامج هو ( )40 = 2 ×20درجة .والحد األدنى هو (×20
 )20 =1درجة .وإن الحد األعلى لالختبار بداللة الفقرة هو ( )2درجتان .وأن الحد االدنى
للبرنامج بداللة الفقرة (. )1
متغيرات الدراسة :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
 .1الجنس :وله فئتان هما :الذكور واالناث
 .2مستوى التحصيل الدراسي :وله ثالث مستويات هي :منخفض :ومستوى تحصيله أقل من
 ،%60متوسط :ومستوى تحصيله من  %60وأقل من  ،%75ومرتفع :ومستوى تحصيله
 %75فأكثر
 .3البرنامج التدريبي التكيفي للذاكرة العاملة
صدق البرنامج التدريبي التكيفي للذاكرة العاملة:
لغايات التحقق من دالالت صدق محتوى البرنامج التدريبي التكيفي للذاكرة العاملة.
فقد تم عرضه على عشرة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص من الجامعات األردنية.
9
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بهدف الوقوف على دالالت صدق محتوى االختبار وصالحيته للتطبيق .وتم األخذ باتفاق ما
نسبته ( )%80من آراء المحكمين في الموافقة على صيغة البرنامج التدريبي الحالية بعد إجراء
تعديالت طفيفة لبعض مكوناته بما يتناسا والمرحلة العمرية ألفراد عينة الدراسة .كما تم
التحقق من صدق االتساق الداخلي (صدق البناء) للبرنامج عن طريق حساب معامالت االرتباط
بين كل فقرة من فقرات البرنامج والبعد الذي تنتمي إليه .حيث تراوحت معامالت االرتباط بين
كل فقرة من فقرات البرنامج التدريبي التكيفي للذاكرة العاملة والمكون الذي تنتمي إليه بين
 .0.577 – 0.238وتم حساب معامالت االرتباط بين درجات مكونات البرنامج التدريبي
التكيفي للذاكرة العاملة والدرجة الكلية للبرنامج التدريبي للذاكرة العاملة والتي تراوحت بين
 0.989 – 0.957وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α =0.01
ج :الصدق التميي :للبرنامج :تم اسةتخدام الصةدق التمييةزي بطريقةة المجموعةات المتطرفةة
كإحدى طرق صدق المقاييس النفسية ،حيةث تةم تطبيةق البرنةامج علةى عينةة مةن ( )60طالبةا
وطالبة في الصف السادس األساسي (عينة التقنين) ثم حساب درجاتهم علةى البرنةامج ،ورتبةت
ترتيبا تنازليا  ،ثم حددت الفئة العليا بة ( )30طالبا وطالبة األعلى في الةدرجات والفئةة الةدنيا بةة
( )30طالبا وطالبة األدنى في الدرجات ،وتشكل كل فئة ما نسبته ( )%50من العينة الكلية ،وتم
حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعتين المتطرفتين على مكونات البرنامج
التدريبي التكيفي ،وعلى البرنامج الكلي ،واستخدمت الباحثة اختبةار (ت) لبيةان داللةة الفةروق
بةةين متوسةةط درجةةات المكونةةات الفرعيةةة والدرجةةة الكليةةة للبرنةةامج .والجةةدول ( )1يوضةةح
المتوسطات الحسابية وانحرافاتها المعيارية وقيم (ت) المحسوبة وداللتها اإلحصائية.

جدول ( :)1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار (ت) وداللتها
اإلحصائية للمجموعتين المتطرفتين:
البرنامج
المكةةةةةةةةةةةون
اللفظي
المكةةةةةةةةةةةون
البصري
المنفةةةةةةةةةةةةةذ
المركزي
الكلي

الفئة الدنيا
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الفئة العليا
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

داللة الفروق
قيمة (ت)

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

27.6

1.6

31.6

1.4

-10.1

58

.00

29.4

1.8

33.1

1.3

-8.7

58

.00

29.6

1.3

33.3

1.4

-10.3

58

.00

86.7

4.7

98.1

4.0

-10.0

58

.00
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يوضح الجدول ( )1وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللةة ( )α = 0.05حيةث
بلغت قيم (ت) لكل من المكون اللفظةي والمكةون البصةري والمنفةذ المركةزي علةى التةوالي (-
 .)-10.3 ،-8.7 ،10.1وهي قيم ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ()α = 0.05
 – 3ثبات البرنامج التدريبي للذاكرة العاملة ومكوناته الفرعية
جرردول ( :)2معةةامالت ثبةةات البرنةةامج التةةدريبي للةةذاكرة العاملةةة ومكوناتةةه الفرعيةةة بطريقتةةي
االعادة وطريقة كرونباخ ألفا (االتساق الداخلي):
معامل ثبات االعادة

المكون
المكون اللفظي
المكون البصري
المنفذ المركزي
البرنامج التدريبي

.885
.879
.894
.928

معامل ثبات كرونباخ الفا
.871
.847
.756
.928

يتبين مةن الجةدول ( )2أن معةامالت ثبةات االعةادة وثبةات االتسةاق الةداخلي للبرنةامج
التدريبي التكيفي للذاكرة العاملة معامالت ثبات مرتفعة .ومناسبة لتحقيق أهداف هذه الدراسة.

نتائج الدراسة
أوال :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السرؤال األول والرذ نصره :ن هةل توجةد فاعليةة للبرنةامج
التدريبي التكيفي في الذاكرة العاملة وفقا لنموذج بادلي لدى طلبة الصف السةادس األساسةي فةي
محافظة اربد باالردن في االختبار القبلي؟ ن
جدول ( : )3اختبار (ت) لداللة الفروق في أداء أفراد العينتين التجريبية والضابطة في االختبار
القبلي:
المكون

المجموعة

العدد

المكون
اللفظي
المكون
البصري
المنفذ
المركزي

الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

30
30
30
30
30
30

المتوسط
الحسابي
29.0
29.5
31.1
31.6
31.1
32.0

االنحراف
المعياري
2.67
2.38
2.35
2.60
2.11
2.53

الخطأ
المعياري
.48
.43
.43
.47
.38
.46

مستوى الداللة

قيمة
(ت)
.35

درجات
الحرية
58

.72

.83

58

.40

1.4

58

.15

يتبين من الجدول ( )3عدم وجود فةروق ذات داللةة احصةائية عنةد مسةتوى الداللةة ( = α
 )0.05حيث اظهرت قيم (ت) في كل من المكون اللفظي ،والبصري ،والمنفذ المركزي للعينتةين
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التجريبية والضابطة في االختبار القبلي ليست دالة احصائيا عند مستوى الداللة (.)α = 0.05
واستنادا الى النتائج التي أفرزها الجدول ( )3فإن الباحثة تقبل بالفرضية التةي تشةير إلةى
عدم وجود فاعلية دالة إحصائيا للبرنامج التدريبي التكيفي في الذاكرة العاملة وفقةا لنمةوذج بةادلي
لدى طلبة الصف السادس األساسي في محافظة اربةد بةاالردن فةي االختبةار القبلةي .ومةا أفرزتةه
النتائج من تكافؤ أفراد عينتي الدراسة التجريبية والضابطة .تحقيقا لمبدأ تكافؤ تقسةيم أفةراد عينةة
الدراسة الى مجموعتيها التجريبية والضابطة.
ثانيا :النتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال الثاني والذ نصره " :هةل توجةد فاعليةة للبرنةامج
التدريبي التكيفي في الذاكرة العاملة وفقا لنموذج بادلي لدى طلبة الصف السةادس األساسةي فةي
محافظة اربد باالردن في االختبار البعدي؟ ن
جدول ( :)4اختبار (ت) لداللة الفروق في أداء أفراد العينتين التجريبية والضابطة في االختبار
البعدي
المكون

المجموعة

العدد

المكون
اللفظي
المكون
البصري
المنفذ
المركزي

الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

30
30
30
30
30
30

المتوسط
الحسابي
31.66
33.96
32.33
34.36
31.13
34.76

الخطأ
المعياري
.42
.37
.41
.39
.38
.28

االنحراف
المعياري
2.32
2.05
2.27
2.14
2.11
1.54

قيمة (ت)

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

4.05

58

.00

3.56

58

.00

7.6

58

.00

يالحأ من الجدول ( )4وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة ( .)α = 0.05وبناء
على النتيجة التي أظهرها الجدول ( )4فإن الباحثة ترفض الفرضية الى تشةير إلةى عةدم وجةود
فاعلية ذات داللة إحصائية للبرنامج التدريبي التكيفي في الذاكرة العاملة وفقا لنموذج بادلي لدى
طلبة الصف السادس األساسي في محافظة اربد باالردن في االختبار البعدي.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة مصطفى ( ، )2003واللقطة ()2007
وجبسون وزمالؤه ( .)Gibson, et al, 2013ومصطفى ( ، )2003واللقطة ( )2007من
وجود فروق دالة إحصائيا في االستدعاء المباشر للمعلومات من الذاكرة العاملة اللفظية ،لصالح
المجموعة التجريبية تعزى للبرنامج التدريبي .وأوضحت نتائج دراسات ( Scanlon,
 ،)Drescher & Sarkar, 2007و( )Hamedani, Slugocki & Tong, 2008في
تحسين الذاكرة العاملة المكانية ،تعزى للبرنامج التدريبي ،ولصالح المجموعة التجريبية.
وتتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسة ميراي وبيرني ) (Murray & Byrne, 2011التي
أشارت الى وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين مكونات الذاكرة العاملة .وترى الباحثة أن
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من االهمية بمكان تنشيط عمليات الذاكرة ومكوناتها البصرية واللفظية والمنفذ المركزي لدى
الطلبة وصوال الى تحقيق مستويات أعلى في التحصيل الدراسي.
ثالثا :النترائج المتعلقرة باالجابرة عرن السرؤال الثالرث والرذ نصره هرل توجرد فاعليرة للبرنرامج
التدريبي التكيفي في الرذاكرة العاملرة لردى طلبرة الصرف السرادس األساسري فري محافظرة اربرد
باالردن في اختبار المتابعة؟
جدول ( :)5اختبار (ت) لداللة الفروق في أداء أفراد العينتين التجريبية والضابطة في اختبار
المتابعة:
المكون

المجموعة

العدد

المكون اللفظي

الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

30
30
30
30
30
30

المكون البصري
المنفذ المركزي

المتوسط
الحسابي
33.13
33.60
33.50
34.16
33.33
34.03

الخطأ
المعياري
.320
.29
.30
.28
.31
.26

االنحراف
المعياري
1.75
1.61
1.655
1.55
1.74
1.42

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

قيمة (ت)
1.07

58

.288

1.607

58

.11

1.69

58

.09

يتبةين مةةن الجةدول ( )5عةةدم وجةةود فةروق دالةةة إحصةائيا فةةي كةةل مةن المكةةون اللفظةةي،
والمكون البصري ،والمنفذ المركزي للعينتين التجريبية والضابطة في اختبار المتابعة .وبناء على
ذلك تقبل الفرضية الصفرية التي تقول بعدم وجود فاعلية دالة إحصائيا للبرنامج التدريبي التكيفي
في الذاكرة العاملة في اختبار المتابعة .وتتفق نتةائج هةذه الدراسةة إلةى مةا أشةارت إليةه دراسةات
( ،)Holmes, et al, 2009( ،)Chen, et al, 2011( ،)Nouchi, et al, 2013والتةي
أظهرت التحسن مباشرة بعد اكتمال البرنامج والمتابعة .وترى الباحثة أنه ال بد من إجراء جلسات
تشخيص للتحقق من معدالت انتشار مكونات الذاكرة العاملة اللقظية والبصرية والمنفةذ البصةري
خالل فترة زمنية تتبعها جلسات متابعة للتحقق من انخفاض معدالت انتشار الةذاكرة العاملةة لةدى
عينات دراسية جديدة لمستويات عمرية متتابعة.
رابعا :النتائج المتعلقة باالجابة عن السرؤال الرابرو ونصره :هةل توجةد فةروق فةي مسةتوى أداء
الطلبة في البرنامج التدريبي التكيفي للذاكرة العاملة وعواملةه وفقةا لمتغيةرات الجةنس ،ومسةتوى
التحصيل الدراسي ،والتفاعل بينها.
جدول ( :)6المتوسطات الحسابية لكل من مسةتوى أداء الطلبةة علةى البرنةامج التةدريبي التكيفةي
للذاكرة العاملة وعوامله وفقا لمتغيرات الجنس ،مكان السكن ،ومستوى التحصيل الدراسي:
الرقم

المكون

المتغير

الفئةةةةةةةةةةةةةةة/
المستوى

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الخطأ المعياري
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المكون اللفظي

2

المكةةةةةةةةةةةةون
البصري

3

المنفةةةةةةةةةةةةةةةذ
المركزي

4

البرنةةةةةةةةةةةامج
التةةةةةةةةةةةدريبي
التكيفي للذاكرة
العاملة

الجنس
مسةةةةةةةةةةتوى
التحصيل
الجنس
مسةةةةةةةةةةتوى
التحصيل
الجنس
مسةةةةةةةةةةتوى
التحصيل
الجنس
مسةةةةةةةةةةتوى
التحصيل

الذكور
االناث
منخفض
متوسط
مرتفع
الذكور
االناث
منخفض
متوسط
مرتفع
الذكور
االناث
منخفض
متوسط
مرتفع
الذكور
االناث
منخفض
متوسط
مرتفع

30
30
11
25
24
30
30
11
25
24
30
30
11
25
24
30
30
11
25
24

33.16
32.46
33.45
32.44
32.91
32.83
33.86
33.54
33.28
33.33
32.80
33.10
33.45
32.60
33.08
98.80
99.43
100.45
98.32
99.33

.36
.52
.92
.50
.43
.40
.46
.96
.38
.52
.46
.48
.71
.57
.49
.91
1.27
2.06
1.24
1.13

2.00
2.84
3.07
2.50
2.14
2.22
2.52
3.20
1.94
2.56
2.55
2.66
2.38
2.88
2.41
5.02
6.96
6.84
6.20
5.57

يتبين من الجدول ( )6وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسةابية لكةل مةن المكةون
اللفظي ،والمكون البصري والمنفذ المركةزي للبرنةامج التةدريبي التكيفةي وفقةا لمتغيةري الجةنس
(ذكور وإناث) والتحصيل الدراسي (منخفض ،متوسط ،مرتفع).
وللكشف عن داللة الفروق في مستوى أداء الطلبة في البرنامج التدريبي التكيفي للذاكرة
العاملة في المكون اللفظي وفقا لمتغيري الجنس ،ومستوى التحصيل الدراسي والتفاعةل بينهةا.
فقد اسةتخدمت الباحثةة تحليةل التبةاين الثنةائي السةتخراج الفةروق فةي مسةتوى أداء الطلبةة فةي
البرنامج التدريبي التكيفي للذاكرة العاملة وعوامله وفقا لمتغيري الجةنس ،ومسةتوى التحصةيل
الدراسي والتفاعل بينها.
أوال :المكون اللفظي:
جدول ( :)7تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق في مسةتوى أداء الطلبةة فةي البرنةامج التةدريبي
التكيفي للذاكرة العاملة في المكون اللفظي وفقا لمتغيري الجنس ،ومستوى التحصةيل الدراسةي
والتفاعل بينها:
مصدر التباين
الجنس
مستوى التحصيل
الجنس  +مستوى التحصيل
الخطأ
االجمالي

مجموع
المربعات
54.49
1.73
.15
304.73
372.98

درجات
الحرية
1
2
2
54
59

متوسط
المربعات
54.4
.86
.07
5.64

قيمة (ف)
9.6
.154
.01

مستوى
الداللة
.003
.858
.987

يالحأ من الجدول ( )7وجود فروق دالة احصائيا لمتغير الجنس .لصالح الذكور وعدم
وجود فروق دالة احصائيا لمتغير التحصيل الدراسي أو التفاعل بين المتغيرين.
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ثانيا :المكون البصر :
جدول ( :)8تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق في في مستوى أداء الطلبة في البرنامج التدريبي
التكيفي للذاكرة العاملة في المكون البصري وفقا لمتغيري الجنس ،ومستوى التحصيل الدراسي
والتفاعل بينها:
مصدر التباين

مجموع المربعات

الجنس
مستوى التحصيل
الجنس  +مستوى التحصيل
الخطأ
االجمالي

69.66
2.27
.22
273.32
362.40

درجات
الحرية
1
2
2
54
59

متوسط
المربعات
69.66
1.13
.11
5.06

قيمة (ف)
13.76
.22
.02

مستوى
الداللة
.00
.80
.97

يتبين من الجدول ( )8وجود فروق دالة احصائيا لمتغير الجنس .لصالح االناث وعدم
وجود فروق دالة احصائيا لمتغير التحصيل الدراسي أو التفاعل بين المتغيرين .
ثالثا :المنفذ المرك: :
جدول ( :)9تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق في في مستوى أداء الطلبة في البرنامج التدريبي
التكيفي للذاكرة العاملة في المنفذ المركزي وفقا لمتغيري الجنس ،ومستوى التحصيل الدراسي
والتفاعل بينها:
مصدر التباين
الجنس
مستوى التحصيل
الجنس  +مستوى التحصيل
الخطأ
االجمالي

مجموع
المربعات
63.4
2.5
.36
246.5
326.7

درجات
الحرية
1
2
2
54
59

متوسط
المربعات
63.49
1.26
.18
4.56

قيمة
(ف)
13.9
.27
.04

مستوى
الداللة
.00
.76
.96

يالحأ من الجدول ( )9وجود فروق دالة احصائيا لمتغير الجنس لصالح االناث .وعدم
وجود فروق دالة احصائيا لكل من متغير التحصيل الدراسي أو التفاعل بين متغيري الجنس
والتحصيل الدراسي.
رابعا :البرنامج التدريبي التكيفي للذاكرة العاملة وعوامله
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جدول ( :)10تحليةل التبةاين الثنةائي لداللةة الفةروق فةي فةي مسةتوى أداء الطلبةة فةي البرنةامج
التةةدريبي التكيفةةي للةةذاكرة العاملةةة وعواملةةه (المكةةون اللفظةةي ،والمكةةون البصةةري ،والمنفةةذ
المركزي) وفقا لمتغيري الجنس ،ومستوى التحصيل الدراسي والتفاعل بينها.
مصدر التباين
الجنس
مستوى التحصيل
الجنس  +مستوى التحصيل
الخطأ
االجمالي

مجموع
المربعات
561.5
18.9
2.0
2392.0
3101.6

درجات
الحرية
1
2
2
54
59

متوسط
المربعات
561.53
9.46
1.01
44.29

قيمة (ف)
12.67
.21
.02

مستوى
الداللة
.001
.80
.97

يالحأ من الجدول ( )10وجود فروق دالة احصائيا لمتغير الجنس .لصالح االناث .وعدم
وجود فروق دالة احصائيا لمتغير التحصيل الدراسي او التفاعل بين المتغيرين .
وبمطالعة الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،يُالحأ اهتمام بعضةها بتنةاول
الةةذاكرة اللفظيةةة كدراسةةة مصةةطفى ( ،)2003والةةبعض اآلخةةر مةةن الدراسةةات تنةةاول الةةذاكرة
البصةرية؛ كدراسةة سةكانلون وآخةرون ( .)Scanlon, et al, 2007وهنةاك بعةض الدراسةات
اهتمةت بدراسةة المنفةذ المركةزي ،كمةا ورد قةي دراسةة بوميةا وعةامر ( Bomyea & Amer
 .) 2011وتتفق هذه الدراسات بالنتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية من عدم وجود فةروق
دالة إحصائيا سواء ارتبطت تلك النتائج بمتغير الجةنس او بمكةان السةكن أو بالمسةتوى الدراسةي
للطلبة من أفراد عينة الدراسة .وأن الذاكرة العاملة تتحسن من خالل البرامج التدريبية وانخفةاض
التحسن في جلسةة المتابعةة كدراسةة دورنبيجيةر وآخةرون (، )Dronenberger, et al, 2011
وبتضاؤل هذا التحسن بعد ( )3أشهر ،كدراسة زلينسكي وآخرون (.)Zelinski, et al, 2011
التوصيات:
وفي ضوء تلك النتائج توصي الباحثة:
إجراء دراسات مستقبلية الستقصاء تأثير الذاكرة العاملة بالمشكالت السلوكية لدى األطفال
واالستفادة من البرنامج التدريبي التكيفي المعدل للذاكرة العاملة في الكشف عن العالقة بين
الذاكرة العاملة واضطرابات النوم لدى أطفال التوحد.
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قائمة المراجو
أوال :المراجو العربية

 جاد الرب ،غادة .)2010( .فعالية برنامج لتنمية الذاكرة العاملة وضبط الذات لدىاألطفال الموهوبين ذو

اضطراب تصور االنتباه المصحوب بالنشاط ال:ائد .رسالة

دكتوراة غير منشورة ،جامعة أسيوط ،مصر.

 اللقطة ،رائدة ابراهيم عبد القادر ( .)2007سعة الذاكرة العاملة والنمط المعرفي(لفظي  /تخيلي) وسرعة االدراك وعالقتها بالعمليات العقلية المستخدمة في حل
المشكالت لدى الطلبة األردنيين .أطروحة دكتوراه غير منشورة .كلية العلوم التربوية
والنفسية .جامعة عمان العربية للدراسات العليا.
 مصطفى ،محمد .)2003( .أثر برنامج للتدريا على بعض وظائف الذاكرة اللفظيةالعاملة في االستدعاء المباشر للمعلومات لدى عينة من تالميذ الحلقة األولى بالتعليم

األساسي في صعوبات التعلم .مجلة التربية ،جامعة األزهر.225-171 ،2)122( ،
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تبعا ً لمتغير النوع االجتماعي والفرع الدراسي

و

أ.د عماد عبد الرحيم ال:غول

د.هدى سعود الهندال

كلية الدراسات العليا  /جامعة الخليج العربي

مخلص
ه دفت الدراسة إلى التعرف على مستوى العمليات الماوراء معرفية لدى عينة من الطلبة
الموهوبين في دولة الكويت ،والكشف عن الفروق فيه تبعا ً لمتغيري النوع االجتماعي والفرع
الدراسي والتفاعل بينهما .اشتملت العينة على ) (294طالبا ً وطالبة ،من طلبة الصف الحادي
عشر ،منهم ) (149طالبة أنثى ،و) (145طالبا ً ذكراً ،وكان من بينهم ) (221طالبا ً وطالبة من
الفرع العلمي ،و) (66طالبا ً وطالبة من الفرع األدبي ،وقد طبقت عليهم أداة الدراسة .أظهرت
النتائج أن مستوى العمليات الماوراء معرفية لدى أفراد العينة كان مرتفعا ً وأعلى من المتوسط
الفرضي بمعدل انحراف معياري واحد ،وكذلك على أبعاد العمليات الماوراء معرفية وهي
التخطيط والمراقبة والتقويم .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في مستوى هذه العمليات تبعا ً
للنوع االجتماعي والفرع الدراسي والتفاعل فيما بينهما ،مما يشير إلى أن الطلبة الموهوبين
يتمتعون بالوعي التام للعمليات الماوراء معرفية أثناء انشغالهم بتنفيذ العمليات المعرفية على
األنشطة والمهمات التعليمية ،واعتمادا ً على هذه النتائج فقد تمت مناقشتها وتقديم التوصيات
المناسبة.
الكلمات المفتاحية :الموهبة ،التفكير ،العمليات الماوراء معرفية

Level of Meta-Cognitive Processes Among a Sample of Kuwaiti
Gifted Students with Regard to Gender and Study Branch.

By
Prof. Emad Abdul Rahim Al-Zaghoul & Dr. Hadi Saud Al-Hindal
College of Graduate Studies / Gulf Arab University

Abstract
This study aimed at detecting the level of meta-cognitive processes among a
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sample of Kuwaiti gifted students, and exploring the differences on it due to gender
and study branch. The sample consisted of (294) eleventh grade students, (149)
females, (145) males. Out of them (221) students from the scientific branch, and (66)
students from the art branch. All the subjects responded to the study instrument. The
results showed that the level of meta-cognitive processes was high with one standard
deviation above the hypothetical mean for the whole instrument and for its
dimensions (planning, controlling & evaluation).The results also showed that no
significant differences were found in these processes due to gender & study branch.
The results were discussed and recommendations were addressed accordingly.

Key words: Giftedness, Thinking, Meta-cognitive Processes.

مستوى العمليات الماوراء معرفية لدى عينة من الطلبة الموهوبين في دولة الكويت
تبعا ً لمتغير النوع االجتماعي والفرع الدراسي

خلفية الدراسة وإطارها النظر
 وتتباين،ال يكاد يمر يوما ً من أيام حياتنا إال ونمارس فيه العديد من أنشطة التفكير
 أو، فقد نسعى إلى التعرف على األشياء ووصفها والتأمل بها،أشكالها تبعا ً الختالف الهدف منها
 وقد يكون هدفنا المقارنة،أننا نحاول التعرف على مدلوالتها ووظائفها وعالقتها باألشياء األخرى
معان
 أو أننا نحاول استخالص،بين األشياء أو إصدار األحكام عليها واتخاذ القرارات بشأنها
ٍ
 أو إنتاج وإبداع أفكار وأشياء جديدة أو حل مشكالت معينة وغيرها من،ودالالت وعالقات معينة
.األنشطة األخرى
22
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إن مثل هذه األنشطة ما هي إال بمثابة أمثلة على عمليات التفكير ،والذي يعد تخصصيه
فريدة يتميز بها اإلنسان عن بقية المخلوقات األخرى ،بحيث يتيح مثل هذا التفكير لإلنسان
المرونة في التكيف مع التغيرات والتطورات البيئية التي تحدث من حوله ،واالستجابة بفعالية
لمتطلباتها ،كما أنه ي ّمكنه من السيطرة على األحداث واألشياء وتوجيه مساراتها بما يعود بالنفع
عليه؛ فمن خالل أنشطة التفكير المتعددة ،يستطيع الفرد إيجاد الحلول للعديد من المشكالت التي
تواجهه وإبداع وابتكار األشياء الجديدة ،وإصدار األحكام على األشياء واتخاذ قرارات بشأنها في
الوقت الذي يساعد فيه ،على وصف األشياء وإعطاءها دالالتها وتعريفها ،وتحديد وظائفها وبيان
أوجه الشبه واالختالف بينها ،مما يتيح إمكانية تصنيفها وتنظيم المعارف حولها في بناءات
مفاهيمية (الزغول والزغول.)2014 ،
يمكن النظر إلى التفكير على أنه نشاط ضمني يحدث داخل البناء المعرفي (Cognitive

) Structureللفرد استجابة لحاالت من اإلثارة الداخلية أو استجابة لمثيرات خارجية ،وينطوي
على سلسلة من اإلجراءات والعمليات التي تتفاوت في مستوى تعقيدها تبعا ً لمستوى صعوبة
الموقف موضوع التفكير والهدف منه ،وتبعا ً كذلك لقدرات الفرد العقلية وخبراته السابقة ،ومدى
توفر المعلومات ودرجة وضوحها وكفايتها (الزغول.)Guenther, 2008; 2009،
ويعرف التفكير بأنه عملية معرفية ،يتم من خاللها معالجة المعلومات الواردة إلى البناء
المعرفي عبر الحواس ،أو تلك التي يتم إثارتها داخليا ً بهدف الوصول إلى نتائج معينة
) ،(Anderson, 2003وهو عملية تتم عبر مراحل ،تتراوح ما بين استقبال المثير واالحتفاط به
ريثما يتم استعادة الخبرات السابقة ذات العالقة به من أجل ترميزه وتحديد دالالته ،ومن ثم
استخالص النتائج ).(Beyer, 2001
ونظرا ً ألهمية التفكير كسمة مميزة لإلنسان ،فقد نال اهتمام المفكرين والفالسفة منذ القدم
في محاولة منهم لفهم مثل هذه الظاهرة وتفسيرها ،وهو يشكل اآلن محط اهتمام نظريات علم
النفس والسيما السلوكية والمعرفية منها ،وقد تباينت وجهات النظر حوله تبعا ً الختالف
المنطلقات الفكرية والفلسفية لهذه النظريات واختالف افتراضاتها حول الظواهر النفسية ،حيث
ترى النظرية السلوكية أن التفكير هو بمثابة سلوك ضمني-داخلي يأتي كأستجابة لمثيرات داخلية
تستثار بفعل مؤثرات أو منبهات خارجية خالل عمليات التفاعل الحياتية اليومية ،ومثل هذا
السلوك ال يتعدى عن كونه عادة سلوكية تم االحتفاظ بها بفعل خبرات التعزيز السابقة ،بحيث
يصار إلى تفعيلها عند التعرض إلى المواقف التي تم تعلمها فيه ،أو تلك المماثلة لها استنادا ً إلى
الخبرات السابقة ،وهو بذلك نتاج لعملية التعلم (الزغول والزغولHilgard & Bower, 2014 ،

;.)1981
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أما النظرية المعرفية ،فقد اهتمت بالكيفية التي يحدث من خاللها التعلم ،فتنظر إليه على
أنه عملية تحدث داخل البناء المعرفي لدى الفرد ،ومثل هذه العملية تتأثر بالعوامل الفطرية
الوراثية والعوامل البيئية ،حيث يرى بياجيه ) (Piagetصاحا نظرية النمو العقلي ،أن التفكير هو
دالة لعمليات النمو العقلي التي تحدث عبر مراحل النمو المتعددة ،وهو يشير إلى التغيرات الكمية
والنوعية التي تطرأ على إدراك الفرد وخبراته عبر هذه المراحل بفعل تفاعل عوامل النضج مع
عوامل التعلم .فخالل مراحل النمو تتغير أساليا تفكير الفرد وطرق معالجته للمعلومات ،حيث
ينتقل من األساليا التي تعتمد على المعالجات الحسية والفعل الحركي إلى مرحلة ما قبل التفكير،
فمرحلة التفكير المادي ،ومن ثم مرحلة التفكير الشكلي أو المجرد؛ أي االنتقال بعمليات التفكير
من االعتماد على الخبرات الحسية المباشرة إلى الخبرات المجردة التي تقوم على الرموز
والمعاني واللغة ،وحسا وجهة نظره فإن الفرد ال يكون قادرا ً على التفكير الحقيقي أو إجراء
عمليات عقلية إال بعد اكتساب المفاهيم في مرحلتي العمليات المادية والعمليات المجردة ،إذ أن
المفاهيم تعد اللبنات األساسية لعمليات التفكير ،ويشير المفهوم إلى مجموعة أشياء تشترك معا ً
ومعان محددة (المفهوم
بخصائص أو وظائف معينة (المفهوم المادي) ،أو أنها تشترك في دالالت
ٍ
المجرد) (الزغول.)Solso, 2008; 2009 ،

أما نموذج معالجة المعلومات ،فيرى أن التفكير عبارة عن عملية تنطوي على سلسلة من
المراحل يتم في كل منها إجراءات عقلية معينة تبعا ً للهدف من عملية التفكير ،وتتراوح هذه
المراحل ما بين استقبال المثيرات واالحتفاظ بها واسترجاع الخبرات السابقة ذات العالقة من أجل
ترميزها ثم الربط والمعالجة ،فاستخالص النتائج ليصار إلى تخزينها ،ومن ثم إعادة استدعائها
(تذكرها) ).(Guenther, 2008
يمكن تصنيف التفكير بأنشطته المتعددة حسا الهدف العام منها بحيث يأخذ أحد
مظهرين ،يتمثل المظهر األول باألنشطة العقلية الفعلية التي تتم على الخبرة مباشرة ،ويطلق
عليها عمليات التفكير التنفيذية ) ،(Executive Thinking Processesوهي العمليات والمعالجات
المباشرة للخبرة مثل العمليات الحسابية والرياضية والتحليل واتخاذ القرارات وإصدار األحكام
والوصف والمقارنة ،والتصنيف وحل المشكالت وإعطاء المعاني وغيرها من العمليات األخرى،
في حين يتمثل المظهر الثاني للتفكير في العمليات الماوراء معرفية

(Meta Cognitive

) ، Processesوهي العمليات التي تضبط العمليات العقلية والتنفيذية وتنظمها ،ومثل هذه العمليات
غير مباشرة وتعكس وعي الفرد لما يفترض القيام به عند التفاعل مع المواقف والمثيرات
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المتعددة ،وهي تعتمد على مستوى النضج العقلي للفرد وخبراته المتعددة (الزغول والزغول،
.)Flavell, 1979; 2014
يعد مفهوم العمليات الماوراء معرفية من المفاهيم التي دخلت حديثا ً إلى حقل علم النفس
والسيما المعرفي ،ويرجع الفضل في ذلك إلى عالم النفس جون فالفل ) ،(Flavell, 1976حيث
الحأ أن األطفال صغار السن واألفراد ذوي صعوبات التعلم عادة يفشلون في استخدام أو
توظيف العمليات العقلية المالئمة على الخبرات موضع المعالجة ،وفي الغالا ال يكونوا على
وعي تام لما ينبغي عليهم تعلمه أو تنفيذه عند معالجة الخبرات ،لذا فهم يتصرفون بدون وعي
لإلستراتيجيات واألنشطة المعرفية التي يفترض منهم إتباعها في عمليات التعلم أو أثناء عملية
التفكير ) .(Livingston, 1997; Flavell, 1979لذلك عرف فالفل العمليات الماوراء معرفية بأنها
التفكير بعملية التفكير والوعي بالعمليات المعرفية أثناء معالجة المعلومات ،وعدّها بأنها العمليات
التي تحكم عمليات التفكير التنفيذية وعلى نحو يساعد الفرد ليتعلم كيف يتعلم (Flavell, 1987,

).Seabastian, 2007
ويالحأ أنه منذ ظهور هذا المفهوم إلى حيز الوجود في الكتابات النفسية ،تباينت وجهات
النظر حول تعريفه ،فالبعض نظر إليه على أنه المعرفة عن المعرفة ،وهناك من تعامل معه على
أنه الوعي أو اإلدراك لما يفترض تعلمه أو القيام به ،في حين البعض اآلخر ينظر إليه على أنه
التفكير بعملية التفكير بحد ذاتها ،ويرى ليفنجستون ) ،(Livingston, 1997أن سبا التباين في
تعريف هذا المفهوم قد يرجع إلى وجود عدد من المفاهيم أو المصطلحات التي تستخدم لوصف
الظاهرة نفسها مثل التنظيم الذاتي ) ،(Self Regulationوالضبط التنفيذي )،(Executive Control
ومراقبة الذات ) ،(Self Monitoringومثل هذا األمر يؤكد عليه كذلك براون ).(Brown, 1987
فمهما يكن من أمر ،فالعمليات الماوراء معرفية هي عمليات ال تتم على الخبرات موضع
التفكير مباشرة ،وإنما تسيطر على العمليات المعرفية الحقيقية التي تجري مباشرة على الخبرة،
وبالتالي فهي تؤدي ثالث وظائف رئيسية تتمثل بالتخطيط ) (Planningأي اختيار أو تقرير
العملية العقلية المناسبة لمعالجة الخبرة؛ والمراقبة ) (Monitoringوتعني متابعة سير العملية
العقلية أثناء تنفيذها على الخبرة؛ والتقويم ) (Evaluationويتمثل في تقييم نتائج العملية العقلية من
حيث نجاحها أو فشلها في تحقيق هدف العملية العقلية (الزغول والزغول2014 ،؛ Flavell,

.)1987
تأتي العمليات الماوراء معرفية قبل العمليات العقلية (المعرفية) وتبقى نشطة أثناء سير
تنفيذها وبعد االنتهاء منها ،وتصبح الحاجة ملحة لها بشكل أكبر عندما تفشل العمليات العقلية من
تحقيق الهدف منها ،حيث تصبح ملحة وتزداد الحاجة إليها لتقرير ما ينبغي القيام به مرة أخرى
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في سبيل تحقيق الهدف ) .(Roberts & Erdos, 1993وتكمن أهمية العمليات الماوراء معرفية من
كونها تساعد الفرد على تحقيق أهدافه وتوجيه أنشطته السلوكية في المواقف الحياتية المتعددة،
وذلك ألنها توجه عملية التفكير وتراقا سير أداءه وتقييم نواتجه ،وبذلك فهي توجه عمليات التعلم
وتنظمها لدى الفرد ،األمر الذي ينعكس في أداءه السلوكي وفي عمليات التكيف مع المواقف
المتعددة ).(Gourgey, 2001; Borkowski, Carr & Pressely, 1987
تتفاوت قدرات األفراد ومهاراتهم في استخدام العمليات الماوراء معرفية وتوظيفها بشكل
ف ّعال تبعا ً لعدد من العوامل تتضمن مستوى النمو أو النضج العقلي لألفراد ،والعمر الزمني،
ومستوى الدافعية ،باإلضافة إلى خبرات التعلم السابقة لديهم .فكما أشار فالفل فإن األطفال قبل
سن  7سنوات ال يستطيعون إجراء عمليات عقلية حقيقية لعدم امتالكهم للعمليات الماوراء
معرفية ،وهذا ينسجم تماما ً مع افتراضات بياجيه من حيث أن األطفال في هذا العمر ال زالوا في
مرحلة ما قبل العمليات (أو ما قبل المفهوم) ،وعموما ً إن التقدم في مستوى النمو العقلي يسهم في
نضج العمليات الماروائية ،وبالتالي يزيد من قدرات األفراد على معالجة المواقف المختلفة
والتفكير بها ).(Borkowski, Carr, & Pressely1987
وحول عالقة العمليات الماورائية بالذكاء ،فقد تباينت وجهات النظر حول طبيعة العالقة
بينهما ،حيث يرى البعض أن العالقة بينهما تبادلية ،كل يؤثر باآلخر ،في حين البعض اآلخر
يرى أن الفروق الفردية في الذكاء ترجع إلى القدرة على استخدام العمليات الماورائية ،وهناك من
يرى أن الفروق الفردية في توظيف العمليات الماوراء معرفية يرجع إلى عامل الذكاء ،فعلى
سبيل المثال ،يرى ستيرنبرج ) (Sterngberg, 1984أن العمليات الماوراء معرفية تشكل أحد
األبعاد الرئيسية للذكاء ،وهي تسيطر على المكونات األخرى والسيما المعرفية منها ،ويرى أنه
في الوقت الذي فيه تسيطر مثل هذه العمليات على المكونات األخرى للذكاء فهي تتلقى التغذية
الراجعة منها (الزغول .)Brown, 1987; Sterngberg, 1986 2009 ،وحسا وجهة نظر
ستيرنبرج ،فإن العمليات الماورائية تعد العامل الحاسم في الذكاء ألن القدرة على تحديد المصادر
المعرفية المطلوبة والعمليات المطلوب تنفيذها كاتخاذ القرارات حول كيف ومتى ولماذا يجا
إنجاز مهمة ما هي العامل المهم في الذكاء (الزغول والزغول.)2014 ،
يشير األدب النظري المتعلق بالموهبة ،إلى أن الموهوبين يتميزون بعدد من الخصائص
العقلية والتي تميزهم عن أقرانهم العاديين (جراون 2014؛  ،)Clark, 2014فهم أكثر ذكا ًء ونضجا ً
عقليا ً ولديهم قدرات عقلية متميزة من حيث اإلبداع وحل المشكالت واتخاذ القرارات ،وإصدار
األحكام ،واالستنتاج والتحليل ،وحا االستطالع واالكتشاف والتجريا ،والتفكير المجرد،
والحساسية للمشكالت ،باإلضافة إلى سرعة التعلم واإلدراك ،ومثل هذه السمات تجعل منهم أكثر
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قدرة على التفكير بالمواقف المختلفة بشكل أسرع وأكثر مرونة (Heward, 2006; Friend,

) .2005وعليه فإن تمتع الموهوبين بالخصائص العقلية المشار إليها أعاله يعني أنهم أكثر قدرة
على توظيف العمليات الماوراء معرفية في الظروف والمواقف المناسبة ،ومثل هذا األمر يدعم
االفتراض النظري من حيث أن األفراد األكثر ذكا ًء هم أكثر قدرة على استخدام العمليات
الماوراء معرفية ،وهذا ما تسعى الدراسة الحالية للكشف عنه من خالل معرفة مستوى العمليات
الماوراء معرفية لدى عينة من الموهوبين والكشف عن الفروق في هذه العمليات وفقا ً لمتغير
النوع االجتماعي والفرع الدراسي.
مشكلة الدراسة
يواجه اإلنسان أثناء تفاعالته الحياتية المتعددة العديد من المواقف والمشكالت التي
تتطلا منه التعامل معها من أجل تحقيق أهداف معينة ،وحتى يستطيع ذلك ،فهو بحاجة إلى
معارف وخبرات ينبغي توفرها أو تعلمها .أن عملية اختيار المعارف المطلوبة أو إستراتيجيات
التفكير والتعلم المناسبة ال تحدث بشكل عشوائي ،وإنما تتطلا وجود عمليات عقلية راقية توجه
تفكيرنا أثناء عمليات التعلم الختيار المناسا من الخبرات والمعارف ،وتحديد أنشطة التفكير
المالئمة ،ومراقبة أدائها وتقويم نتائجها.
تتباين قدرات األفراد في عمليات التعلم والتفكير وتعلم كيفية التعلم نظرا ً الختالف
المستويات العمرية والعقلية لديهم ،لذلك نجدهم يتباينون في قدراتهم على توظيف العمليات العقلية
المناسب ة ،وفي معدل التعلم وسرعته ،بحيث تزداد قدراتهم على ذلك بازدياد معدل الذكاء لديهم،
األمر الذي يشير إلى قدرتهم على توظيف العمليات الماوراء معرفية ومهارتهم في استخدامها.
فالدراسة الحالية تفترض أن الموهوبين هم أكثر قدرة على توظيف العمليات الماورائية
مقارنة بأقرانهم العاديين من منطلق أنهم أكثر نموا ً عقليا ً وأكثر ذكا ًء ،وعليه فالدراسة الحالية
تسعى إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
.1

ما مستوى العمليات الماوراء معرفية لدى أفراد عينة الدراسة؟.

.2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) (0.05 ≥ في مستوى العمليات الماوراء معرفية
لدى أفراد عينة الدراسة تعزي إلى النوع االجتماعي والفرع الدراسي والتفاعل بينهما؟
أهمية الدراسة
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من موضوعها المتمثل في تحديد مستوى العمليات

الماوراء معرفية لدى عينة من الموهوبين والعاديين والكشف عن الفروق فيها تبعا ً لعدد من
المتغيرات ،وبالتالي فإن من مضامينها النظرية هو المساهمة في إثراء األدب النظري المتعلق
بهذا الموضوع والسيما لدى الموهوبين ،وذلك لقلة الدراسات (حسا علم الباحثين) في هذا
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المجال .فمنذ ظهور هذا المفهوم إلى حيز الوجود في الكتابات النفسية تباينت وجهات النظر حول
تعريفه ،فالبعض نظر إليه على أنه المعرفة عن المعرفة ،وهناك من تعامل معه على أنه الوعي
أو اإلدراك لما يفترض تعلمه أو القيام به ،في حين البعض اآلخر ينظر إليه على أنه التفكير
بعملية التفكير بحد ذاتها .وبالتالي فإن إجراء مثل هذه الدراسة يعد إضافة كمية ونوعية في هذا
المجال ،وعلى نحو يثري األدب النظري بهذا المجال.
األهمية التطبيقية
إن دراسة مثل هذا المتغير والسيما لدى فئة من الموهوبين من شأنه أن يعزز الفهم لهذا
الموضوع ويدعم صحة االفتراضات حولها ،من حيث ارتباطها بمستوى النمو العقلي والذكاء.
أما من الناحية العملية فقد تسهم الدراسة بتوفير بيانات بحثية يمكن االستفادة منها في إعداد
خبرات وبرامج تدريبية لتنمية مهارات استخدام العمليات الماورائية وتطويرها لدى المتعلمين بما
فيهم الموهوبين واالستفادة من نتائجها وأداتها إلجراء المزيد من الدراسات على فئات عمرية
ومن بيئات مختلفة ودراسة عالقتها بمتغيرات أخرى.
حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة الصف الحادي عشر الموهوبين من كال الجنسين
وبالفرعين العلمي واألدبي في دولة الكويت ،وذلك خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 2014/

 ،2015لذلك فإن نتائج هذه الدراسة ستتحدد بعينتها وأداتها وإجراءاتها ،وبالتالي فهي ستكون
صالحة للتعميم على مجتمع هذه الدراسة والمجتمعات المماثلة له.
مفاهيم الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
العمليات الماوراء معرفية
وهي عمليات عقلية ال تمارس على الخبرة موضع التفكير مباشرة ،وإنما تنصا مهمتها
في تقرير العملية العقلية المناسبة لموضوع التفكير ،ومراقبة سير أدائها وتقويم نتائجها (Flavell,
) .1987إن مثل هذه العمليات تعد مؤشرا ً لمدى وعي الفرد لسالمة ودقة أداؤه العقلي (Solso,

) ،2008وإجرائيا ً تعرف بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على المقياس المستخدم في هذه
الدراسة.
الطلبة الموهوبين
وهم الطلبة الذين يمتلكون قدرات عقلية وسمات شخصية تفوق أقرانهم وتضعهم ضمن
ويعرف روينزلي الموهوبين باألفراد الذين
أعلى ) (10%من األفراد وفقا ً لهذه القدرات والسمات،
ّ
يتمتعون بقدرات عقلية (ذكاء) عالية ولديهم مستوى عالي من الدافعية والقدرة على اإلبداع
(جروان ،)2014 ،وإجرائيا ً هم الطلبة الذين يحصلون على معدل تحصيلي مقداره ) (95%أو
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أعلى ،وعلى درجة مرتفعة على مقياس تقدير الخصائص السلوكية لرونزلي المستخدم في هذه
الدراسة.
الدراسات السابقة
تعددت الدراسات التي تناولت العمليات الماوراء معرفية واختلفت في أهدافها وعيناتها
ومناهجها وبيئاتها ،إذ أن بعض الدراسات اعتمدت المنهج شبه التجريبي للكشف عن أثر
اإلستراتيجيات أو البرامج القائمة على العمليات الماوراء معرفية في تنمية تفكير حل المشكالت
والسيما الرياضية منها كدراسات ;Joan, 2001; Erez & Peled, 2001؛ أحمد2004 ،؛ علي،
Sarver, 2006; 2006؛ ; ،)Java, 2014أو تنمية التفكير اإلبداعي كدراسة (رياض2002 ،؛
خطاب2007 ،؛ عبدالعليم ،)2010 ،أو تنمية مهارات تفكير اتخاذ القرارات كدراسة (أمين،
2009؛ الزغلول والنجار2011 ،؛ أبوحجحوج2014 ،؛  ،)Ghazal, Cokey & Garcia, 2014أو
التحصيل في مختلف المواد الدراسية كدراسة (الخطيا1995 ،؛ مطصفى2005 ،؛ هيالت،
2007؛  ،)Zan, 2000كما أن هناك دراسات اعتمدت المنهج الوصفي لبحث عالقة العمليات
الماوراء معرفية ببعض المتغيرات مثل دراسة (لطف هللا2002 ،؛ محسن2005 ،؛ Parker,

 ،)1998ويالحأ أن معظم الدراسات أجريت على عينات من األفراد العاديين ومن مختلف
المستويات العمرية ،والقليل منها اشتملت في عيناتها على الموهوبين أو المتفوقين عقلياً .لذلك
سيتم هنا التعرض إلى بعض الدراسات التي أمكن الحصول عليها واشتملت في عيناتها على
الموهوبين أو المتفوقين دراسيا ً بصرف النظر عن أهدافها .فقد أجرى يان تساي (Jung Tsai,

) 1989دراسة كان الهدف منها الكشف عن الفروق في العمليات الماوراء معرفية لدى الطبة
الموهوبين والعاديين وأثر ذلك في قدرتهم على حل المشكالت الرياضية ،واشتملت العينة على
( )60طالبا ً نصفهم موهوبين والنصف اآلخر من الطلبة العاديين تم اختيارهم من إحدى مدارس
تايوان ،وأسفرت نتائجها عن تفوق الطلبة الموهوبين في استخدام العمليات الماوراء معرفية،
حيث أظهروا قدرة أكبر على حل المشكالت الرياضية مقارنة بأقرانهم العاديين.
وأجرى رياض ( )2002دراسة كان الهدف منها الكشف عن فعالية برنامج يعتمد على
إستراتيجيات ما وراء المعرفة في التحصيل والتفكير واالبتكار ،في مادة الفيزياء لدى عينة من
طلبة الصف األول الثانوي المتفوقين دراسياً ،بل عددها ( )80طالبا ً وطالبة ،منهم ( )40طالبا ً
وطالبة مثلوا المجموعة التجريبية ،والنصف اآلخر المجموعة الضابطة ،وأظهرت نتائجها أن
البرنامج كان فعاالً في تنمية اإلستراتيجيات الماوراء معرفية لدى أفراد المجموعة التجريبية،
وبشكل عام دلت نتائجها على أن مستوى العمليات الماوراء معرفية كان مرتفعا ً لدى أفراد العينة
المتفوقين.
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وأجرى العدل وعبدالوهاب ( ،)2003دراسة للكشف عن عالقة عمليات ماوراء المعرفة
بالقدرة على حل المشكالت لدى عينة من المتفوقين والعاديين من طلبة الصف األول الثانوي بل
عددها ( )236طالبا ً وطالبة ،وأظهرت نتائجها وجود عالقة قوية وموجبة بين عمليات ماوراء
المعرفية والقدرة على حل المشكالت ،وأظهرت نتائجها كذلك تفوق الطلبة المتفوقين على أقرانهم
العاديين في مستوى العمليات الماوراء معرفية وفي قدرتهم على استخدامها كذلك.
وفي دراسة أخرى قام بها أحمد ( )2006كان الهدف منها الكشف عن أثر التدريا على
إستراتيجيات ماوراء المعرفة في تنمية القدرة على حل المشكالت وعالقة ذلك بمستوى الذكاء
ل دى عينة من طلبة الصف األول الثانوي في دولة الكويت بل عددها ( )90طالبا ً وطالبة من ذوي
مستوى ذكاء متباين ،وكان من نتائجها أن الطلبة األكثر ذكا ًء كانوا أكثر قدرة على توظيف
إستراتيجيات ماوراء المعرفة مقارنة بأقرانهم األقل ذكا ًء ،كما دلت النتائج على أن هؤالء الطلبة
قد استفادوا أكثر من فعاليات التدريا.
وهدفت دراسة باتيفيسان ) (Pativisan, 2006إلى الكشف عن مهارات عينة من الطلبة
الموهوبين التايلنديين في حل المشكالت الرياضية غير المعتادة ،وقد اشتملت عينة الدراسة على
( )5طلبة من المتفوقين رياضيا ً والمشاركين في مشروع أولمبياد الرياضيات ،وقد تم تدريا
هؤالء الطلبة على مهارات التفكير وفق برنامج اشتمل على أربع مراحل ،وأظهرت نتائج
الدراسة أن قدرات هؤالء األفراد قد ازدادت من حيث متى وكيف يستخدمون معارفهم
واإلستراتيجيات المناسبة لحل المشكلة.
أما السباتين ( )2008فقد هدف من دراسته الكشف عن الفروق في استخدام المهارات
الماوراء معرفية بين الموهوبين والعاديين من كال الجنسين ،وأثر ذلك في حل المسائل الرياضية،
وأظهرت نتائجها تفوق الطلبة الموهوبين على العاديين في استخدام مثل هذه المهارات على
أقرانهم العاديين ،وأظهرت النتائج كذلك أن مستوى استخدامها يزداد مع التقدم في السلم التعليمي
(العمر الزمني) ،ومثل هذه النتائج ظهرت كذلك في دراسة أبو عليا ( ،)2003من حيث أن الطلبة
الموهوبين كانوا أكثر قدرة على استخدام العمليات الماوراء معرفية.
وهدفت دراسة إسماعيل ( )2011إلى الكشف عن الفروق في مهارات ماوراء المعرفة
لدى عينة من الطالبات الموهوبات والعاديات في دولة الكويت ،وأثر ذلك في تعلم الرياضيات،
واشتملت العينة على ( )359طالبة من طالبات الصف السابع تم اختيارهن عشوائيا ً من عدد من
المدارس الكويتية ،وأظهرت النتائج تفوق الطالبات الموهوبات في العمليات الماوراء معرفية
على أقرانهن العاديات ،كما كن أكثر قدرة في توظيفها في تعلم الرياضيات.
وهدفت دراسة جافا ) (Java, 2014إلى تقصي أثر التدريا على مهارات ماوراء المعرفة
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باستخدام أربع إستراتيجيات على القدرة على حل المسائل الرياضية لدى عينة من الطلبة
الموهوبين بل عددها ( )39طالبا ً وطالبة منهم ( )17ذكرا ً و( )22أنثى ،وأظهرت نتائجها أن
التدريا على مهارات ماوراء المعرفة من شأنه أن ينمي قدرة هؤالء الطلبة على حل المسائل
الرياضية ،وبينت النتائج أيضا ً أهمية العمليات الماوراء معرفية في التعلم وحل المسائل الرياضية
وأهمية التدريا عليها كذلك.
الطريقة واإلجراءات
عينة الدراسة
تألفت عينة الدراسة من ) (294طالبا ً وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر في مدارس
الكويت ،منهم ) (145ذكرا ً و) (149أنثى ،ويتوزعون على فرعي الدراسة العلمي واألدبي ،بواقع
) (221طالبا ً وطالبة في الفرع العلمي ،و) (66طالبا ً وطالبة في الفرع األدبي ،تم اختيارهم
بالطريقة القصدية ،ومثل هؤالء الطلبة تم اختيارهم على أنهم موهوبين ،بناءا ً على ترشيحات
المعلمين ،ومستوى التحصيل الدراسي لهم ،والمتمثل في ) (95%فأعلى ،إضافة إلى أدائهم على
مقياس رونزلي لتقدير الخصائص السلوكية.
أداة الدراسة
لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،تم تطوير مقياس من قبل الباحثان
لقياس العمليات الماوراء معرفية ،وذلك بعد اإلطالع على األدب النظري المتعلق بموضوع
العمليات الماوراء معرفية واإلطالع كذلك على بعض المقاييس بهذا الشأن (بدران2008 ،؛ سيشر
ودينسون ،)1994 ،وتألف المقياس من ) (31فقرة ،تقيس أبعاد العمليات الماوراء معرفية
الرئيسية ،وهي التخطيط والمراقبة والتقويم ،وجميعها تمت صياغتها بشكل موجا ،وتتطلا
االستجابة لها باختيار أحد البدائل من خمسة مستويات حسا تدريج ليكرت (دائماً ،غالباً ،غير
متأكد ،أحيانا ً ،أبداً) ،وتعطى الدرجات ) ،(1, 2, 3, 4, 5على التوالي ،وبذلك فإن مدى الدرجات
على هذا المقياس يتراوح ما بين ) ،(155-31بمتوسط فرضي قدره ) .(93وللتأكد من دالالت
صدق المقياس وثباته ،تم عرضه على ) (10محكمين من أعضاء هيئة التدريس في كلية
الدراسات العليا /الدراسات التربوية-جامعة الخليج العربي ،وطلا منهم إبداء آرائهم ومقترحاتهم
حول مدى انتماء الفقرات لألبعاد التي تقيسها ومدى وضوحها وسالمتها اللغوية ،وفي ضوء
مالحظاتهم واقتراحاتهم تم حذف بعض الفقرات وإضافة فقرات جديدة ،ودمج بعض الفقرات معاً،
وإعادة الصياغة للبعض اآلخر منها ،وبذلك تم إخراج المقياس بصورته النهائية كما هو في
الملحق ) .(1وفيما يتعلق بثباته ،فقد تم استخدام معادلة كرونباخ الفا من خالل تطبيقه على عينة
استطالعية من داخل المجتمع ومن خارج العينة بل عدد أفرادها ) (40طالبا ً وطالبة ،من خارج
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عينة الدراسة ،وبلغت قيمته ).(0.89
نتائج الدراسة
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ينص على ما هو مستوى العمليات الماوراء
معرفية لدى أفراد عينة الدراسة؟ .تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعرفية ألدائهم
على المقياس ككل وعلى األبعاد ،ويوضح الجدول ) (1هذه النتائج.

جدول ):(1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على المقياس ككل وعلى أبعاده:
االنحراف المعيار

البعد

المتوسط الحسابي

التخطيط

48.10

8

المراقبة

39.4

6.4

التقويم

30.6

5

المقياس ككل

118

16

يتبين من الجدول ) ،(1أن المتوسط الحسابي لمستوى العمليات الماورائية معرفية ألفراد
العينة على المقياس ككل بلغت قيمته ) ،(118.1بانحراف معياري مقداره ) ،(16.1في حين بلغت
متوسطاتهم على أبعاد المقياس الثالث ،وهي :التخطيط والمراقبة والتقويم )،(9.4) ،(48.10
) ،(30.6بانحرافات معيارية مقدارها )(5) ،(6.4) ،(8على التوالي.
ويالحأ من النتائج أن متوسط العمليات الماوراء معرفية ألفراد العينة على المقياس كان
مرتفعا ً نوعا ً ما وهو أعلى من قيمة الوسط الفرضي والبالغة قيمته ) (93بمعدل انحراف معياري
واحد تقريباً ،مما يشير إلى أن أفراد العينة من الطالب والطالبات الموهوبات يوظفوا العمليات
الماوراء معرفية بشكل ملحوظ في إنجازهم للمهمات التعليمية .وفيما يتعلق بأدائهم على األبعاد،
فيالحأ كذلك أن قيم المتوسطات كانت أعلى من المتوسطات الفرضية ،مما يعكس وعي أفراد
العينة للعمليات الماوراء معرفية ،من حيث التخطيط والمراقبة والتقويم ،أثناء انشغالهم في
المهمات التعليمية.
وفيما يتعلق باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ،والذي ينص على "هل توجد فروق ذات
داللة إحصائية ) (0.05 ≥ في مستوى العمليات الماوراء معرفية لدى أفراد عينة الدراسة تعزى
إلى النوع االجتماعي والفرع الدراسي والتفاعل بينهما؟ن ،فقد تم إجراء تحليل التباين الثنائي
والجدول ) (2يلخص نتائج هذا التحليل.
جدول ) :(2نتائج تحليل التباين الثنائي للفروق في العمليات الماوراء معرفية تبعا ً للنوع
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االجتماعي والفرع الدراسي والتفاعل بينهما:
مصدر التباين

درجات الحرية

مجموع مربعات االنحرافات

ف

متوسط مربعات االنحرافات

النوع االجتماعي

34.48

1

34.48

0.46

الفرع الدراسي

122.34

1

122.34

0.16

النوع × الفرع

138.13

1

138.13

0.14

الخرررطأ

16850.92

272

61.95

المجموع

656124.00

275

يتبين من الجدول ) (2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى العمليات الماوراء
معرفية ،تعزى للنوع االجتماعي والنوع الدراسي والتفاعل فيما بينهما ،فقد بل المتوسط الحسابي
للذكور ) (115.2بانحراف معياري ) ،(15.69في حين بل المتوسط الحسابي لإلناث )(120.80

بانحراف معياري مقداره ) ،(16.02وعلى مستوى الفرع الدراسي بلغت قيمة المتوسط الحسابي
للطلبة في الفرع العلمي للعمليات الماوراء معرفية ) (118.66بانحراف معياري ) ،(16.20وللفرع
األدبي ) (116.2بانحراف معياري ) .(15.24وهذه النتائج تشير إلى أن أفراد العينة الموهوبين
بصرف النظر عن نوعهم االجتماعي والفرع الدراسي فهم يوظفون العمليات الماوراء معرفية
أثناء االنشغال بالمهمات األكاديمية بشكل متماثل.
وعند تحليل النتائج على مستوى أبعاد العمليات الماوراء معرفية وهي التخطيط
والمراقبة والتقويم ،فلم تظهر نتائج تحليل التباين الثنائي وجود فروق في العمليات الماوراء
معرفية في هذه األبعاد تبعا ً للنوع االجتماعي والفرع الدراسي ،والجدول ) (3يوضح المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية للعمليات الماوراء معرفية على المقياس ككل ،وعلى أبعاده
الثالثة وهي التخطيط والمراقبة والتقويم.
جدول ) :(3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد العينة على األبعاد وفقا ً
للنوع االجتماعي والفرع الدراسي:
األبرررعاد

الترخرطررريط

المرررراقربة

الترقرررويم

المقياس ككل

النروع االجرتماعي

المتغيرات
اإلحصائيات

الفررع الردراسري
إنرا:

ذكرور

أدبري

علرمي

المتوسط الحسابي

47.25

49.0

48.50

46.84

االنحراف المعياري

7.78

8.08

7.80

8.46

المتوسط الحسابي

38.41

40.34

39.60

38.90

االنحراف المعياري

6.62

6.0

6.32

6.23

المتوسط الحسابي

29.53

31.60

30.66

30.35

االنحراف المعياري

4.66

5.05

5.03

4.90

المتوسط الحسابي

115.2

120.80

118.70

116.20

االنحراف المعياري

15.69

16.02

16.20

15.24

يالحأ من الجدول ) (3أن جميع المتوسطات ألبعاد العمليات الماوراء معرفية متقاربة من حيث
33
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القيمة لدى كل من الذكور واإلناث ،وفي الفرعين العلمي واألدبي ،مما يدلل على أن جميع أفراد
العينة الموهوبين يوظفون هذه العمليات أثناء انشغالهم في حل المشكالت أو المهمات األكاديمية.
مناقشة النتائج
تظهر النتائج أن مستوى العمليات الماوراء معرفية لدى أفراد عينة الدراسة كان مرتفعاً،
وذلك كما يظهر في المتوسط الحسابي ألدائهم على المقياس المستخدم ،حيث كانت قيمته أعلى
من المتوسط الفرضي وبمعدل انحراف معياري واحد تقريباً ،كما أن متوسطات أدائهم على أبعاد
العمليات الماوراء معرفية ،وهي (التخطيط والمراقبة والتقويم) كانت مرتفعة كذلك ،أن مثل هذه
النتائج تدعم استنتاجات فالفل ) (Flavell, 1979من حيث أن مثل هذه العمليات ترتبط إلى درجة
كبيرة بمستوى النمو العقلي لدى األفراد ،حيث تتطور مع التقدم عبر مراحل النمو ،وال سيما أن
األف راد في مراحل النمو المبكرة ال يكونوا على وعي تام لمثل هذه العمليات ،فهم يفشلون في
اختيار توظيف العملية العقلية المناسبة للمهمات أو أنهم ال يكونوا على وعي تام بالعمليات
المعرفية أثناء انشغالهم بالمهمة أو تقويم نتائجها ،ومثل هذا االستنتاج ينسجم كذلك مع افتراضات
ستيرنبرج ) (Sterngberg. 1986حول الذكاء ،إذ يرى أن الفروق الفردية في الذكاء بين األفراد
ترجع إلى الفروق في قدراتهم على توظيف العمليات الماوراء معرفية ،فاألفراد األكثر ذكا ًء هم
أكثر قدرة على توظيف العمليات الماوراء معرفية ،في الوقت الذين فيه يرى أنه كلما زادت قدرة
الفرد على توظيف العمليات الماوراء معرفية ،ارتفع معدل الذكاء لديه.
فعلى ما يبدو ،أن تقدم مستوى النمو العقلي والذكاء لدى الفرد يتيح له المرونة والطالقة
أثناء عملية التعلم والتفكير ،بحيث يصبح أكثر وعيا ً للمهمة التي هو بصدد االنشغال أو التفكير
بها ،مما يجعله يخطط مليا ً الختيار العملية المعرفية التنفيذية المناسبة وفقا ً لمعطيات المهمة،
ومراقبة هذه العملية أثناء تنفيذها ،ومن ثم تقويم نتائجها من حيث فعاليتها أو عدم فعاليتها في
تحقيق المطلوب ).(Gourgey, 2001; Roberts & Erdos, 1993
وبالنظر إلى خصائص الموهوبين وال سيما العقلية منها ،فيشير األدب النظري إلى أنهم
يتميزون بمستوى ذكاء مرتفع مقارنة بأقرانهم من الفئة العمرية التي ينتمون إليها ،في الوقت
الذي يتميزون فيه بالقدرة على اإلبداع وحل المشكالت واتخاذ القرارات وعمل االستدالالت
واالستنتاجات وسرعة التعلم واإلدراك ،ومثل هذه الخصائص تؤهلهم الختيار العمليات العقلية
(المعرفية) المناسبة وتنفيذها بشكل فعال (جروان2014 ،؛  .)Clark, 2014أن أفراد عينة الدراسة
الحالية يتميزون بارتفاع مستوى التحصيل لديهم ،إضافة إلى أنهم حققوا درجات مرتفعة على
مقياس تقدير الخصائص السلوكية المستخدم ،ولهذا السبا كان مستوى العمليات الماوراء معرفية
لديهم مرتفعا ً نوعا ً ما ،األمر الذي يدعم حقيقة أن الموهوبين هم أكثر وعيا ً بالعمليات الماوراء
34
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معرفية مقارنة بأقراهم العاديين ،وعليه فإن نتائج الدراسة الحالية تتفق مع نتائج دراسة كل من
)Jung Tsai, 1989؛ عبدالوهاب2003 ،؛ أحمد2006 ،؛ إسماعيل ،)2011 ،كما أن نتائجها تتفق
جزئيا ً مع نتائد دراسة (السباتين2008 ،؛ Java, 2014؛ .)Pativisan, 2006
ومما يدلل على تمتع الموهوبين بالقدرة على الوعي بالعمليات الماوراء معرفية ،أن نتائج
هذه الدراسة أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى هذا الوعي تبعا ً لمتغير
النوع االجتماعي أو الفرع الدراسي ،مما يشير ذلك إلى أن الموهوبين بصرف النظر عن جنسهم
أو الفرع الدراسي فهم جميعا ً يوظفون العمليات المعرفية المناسبة على المهمات التعليمية،
ويراقبون سير أدائها أثناء التنفيذ وتقويم نتائجها .وفي ضوء النتائج ،توصي الدراسة الحالية
بضرورة توفير برامج وأنشطة تدريبية للمتعلمين وال سيما الموهوبين منهم ،لتنمية الوعي لديهم
بالعمليات الماوراء معرفية وتوظيفها بشكل فاعل في اختبار العمليات العمليات المعرفية
المناسبة ،ومراقبة سير تنفيذها ،وتقويم نتائجها ،كما توصي الدراسة الحالية بإجراء دراسات
أخرى إضافية لمقارنة مستوى الوعي بالعمليات الماوراء معرفية لدى الموهوبين والعاديين.
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توظيف للذاكرة العاملة لتحديد ذو صعوبات التعلم من تالميذ وتلميذات الصف الخامس
االبتدائي في دولة الكويت
أ.د .عبدهللا عبدالغفور الصماد

رباب ابراهيم الغريب

جامعة الخليج العربي

وزارة التربية والتعليم ،دولة الكويت

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن القيمة التنبؤية للذاكرة العاملة ومحك التباعد لتحديد ذوي
صعوبات التعلم ،وذلك إليجاد طرق بديلة لمحك التباعد في الكشف عن صعوبات التعلم دون
الحاجة إلى تكريس آلية انتظار التحصيل الدراسي ،وقد بلغت عينة الدراسة  110تلميذا ً وتلميذة
من تالميذ الصف الخامس االبتدائي في دولة الكويت ،منهم  55تلميذا ً من ذوي صعوبات التعلم و
 55تلميذا ً ليسوا من ذوي صعوبات التعلم بحسا إجراءات التشخيص المنبثقة من محك التباعد.
وقد استخدمت األدوات التالية في هذه الدراسة :اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن ،مقاييس
التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم ،واختبار الذاكرة العاملة ،وكشف النتائج عن وجود فروق
40
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 كما تم إيجاد.ذات داللة إحصائية بين ذوي صعوبات التعلم والعاديين في الذاكرة العاملة
 وأيضا كشفت الدراسة عن الفروق.معادالت للتنبؤ بصعوبات التعلم عن طريق الذاكرة العاملة
في بعض أبعاد الذاكرة العاملة بين الفئات المختلفة لذوي صعوبات التعلم وبين من هم ليسوا من
.ذوي صعوبات التعلم
. صعوبات التعلم، الذاكرة العاملة، محك التباعد، القيمة التنبؤية:الكلمات الدالة

Utilizing Working Memory in Determining Fifth Primary Grade Students with
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Abstract
The purpose of this study is to explore the predictive value of working memory to determine
students with learning disabilities (LD) as an alternative way of the discrepancy criterion
which requires a long time waiting for academic achievement indicators in later educational
levels. The sample of this study consisted of 110 fifth grader students in the State of Kuwait
including 55 students with LD and 55 students without LD as classified through discrepancy
criterion procedures. Different instruments were used in this study: Raven's Progressive
Matrix Test, Diagnostic Rating Scales of Learning Disabilities, and Working Memory Test.
Results indicated that there were statistically significant differences among students with LD
and those without LD. Moreover, findings showed that working memory can be used to
provide a predictive formula of how likely a student should be assigned as a case without LD
in contrast with being a case with LD.Additionally, results indicated that there were
statistically significant differences among students without LD and all other groups with LD
in some dimensions of working memory scale.

Keywords: predictive value, discrepancy criteria, working memory, learning
disabilities, LD diagnosis, logistic regression
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المقدمة:
على الرغم من أن مجال صعوبات التعلم قد بدأ االهتمام فيه بشكل متأخر نسبياً ،إال أنه
يعد من المجاالت التي القت اهتماما ً كبيرا ً من قبل الباحثين في مجال التربية الخاصة .ولعل
حجم المشكالت التي يواجهها الطلبة ذوي صعوبات التعلم وصعوبة تمييز وتحديد ذوي صعوبات
التعلم من العوامل التي دفعت إلى ذلك االهتمام.
وبشكل عام فإنه يمكن تصنيف صعوبات التعلم إلى صعوبات أكاديمية وتتضمن
صعوبات القراءة والكتابة والحساب ،وصعوبات نمائية تشكل سببا ً للصعوبات األكاديمية،
وتتضمن صعوبات اإلدراك واالنتباه والذاكرة التي ترتبط باالنتباه واإلدراك في عالقة تبادلية
التأثير فيما بينهم .ولما كانت صعوبات التعلم ظاهرة تؤثر في مسيرة حياة الفرد في مناحيها
المختلفة أكاديمية واجتماعية ،فقد شكلت واحدا ً من المجاالت الهامة للبحث التربوي .ولعل من
أهم الجوانا المتعلقة بصعوبات التعلم و التي حازت – ومازالت – على اهتمام الباحثين بمجال
تشخيص وتحديد حاالت صعوبات التعلم.
ولقد جرت محاوالت عديدة تمخضت عن عدد من الطرق المقترحة لتشخيص وتحديد
ذوي صعوبات التعلم كان من أكثرها شيوعا ً ما اعتمد منها على محك التباعد الذي يشير إلى فرق
واضح بين القدرة العقلية للفرد واستعداده للتعلم وبين النتائج الفعلية للتعلم المتمثلة في التحصيل
األكاديمي .لكن االعتماد على هذا المحك يسبا تأخرا ً كبيرا ً في الكشف عن حاالت صعوبات
التعلم مما يسبا ضررا ً ناتجا ً عن عدم التدخل المبكر.
وعموما ً فقد أشار األدب التربوي في التربية الخاصة إلى العديد من النقاط التي لم
يعالجها محك التباعد كطريقة للتشخيص ،من هنا فإن ثمة أولوية خاصة بالبحث عن طرق بديلة
لتشخيص وتحديد حاالت صعوبات التعلم بحيث تتغلا هذه الطرق على سلبيات ونقاط الضعف
في سبل التشخيص السابقة(.السرطاوي وكمال)1992 ،
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وقد ركزت العديد من الدراسات على أهمية الذاكرة العاملة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم،
حيث أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا ً في األنشطة المعرفية التي تنهض بها الذاكرة العاملة
لصالح العاديين مقارنة بذوي صعوبات التعلم ،تمثل الذاكرة العاملة نظاما دينامكيا نشطا يعمل من
خالل التركيز ألتزامني على كل من متطلبات التجهيز والتخزين ومن ثم فإن الذاكرة العاملة هي
مكون تجهيزي نشط ينقل أو يحول إلى الذاكرة طويلة المدى وينقل أو يحول منها (الزيات،
1998أ).
ويعرف الزيات (1998ب) الذاكرة بأنها نشاط عقلي معرفي يعكس القدرة عل ترميز وتخزين
وتجهيز أو معالجة المعلومات المدخلة أو المشتقة واسترجاعها ،وتتكون الذاكرة من المسجل
الحاسي ،والذاكرة قصيرة المدى ،والذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدى.
واستنادا ً إلى ذلك ،فقد جاءت هذه الدراسة بهدف البحث عن طرق أخرى تساعد في تشخيص
حاالت صعوبات التعلم دون الحاجة إلى انتظار التحصيل وذلك من خالل التعرف على القيمة
التنبؤية للذاكرة العاملة في تحديد ذوي صعوبات التعلم في اللغة العربية والرياضيات لدى طلبة
الصف الخامس االبتدائي في دولة الكويت.
مشكلة الدراسة وأهميتها
تعد القدرة على تشخيص صعوبات التعلم تشخيصا ً دقيقا ً في وقت مبكر عامالً هاما ً في إتاحة
الفرصة لتدخل مبكر أكثر نجاحاً .ونظرا ً لالنتقادات العديدة الموجهة ألساليا تشخيص صعوبات
التعلم المستخدمة حاليا ً وخاصة محك التباعد ،فإنه بات من األهمية أن يتواصل البحث من أجل
الوصول إلى طرق وأدوات يمكن من خاللها التعرف على حاالت صعوبات التعلم دون االنتظار
إلى سنوات متقدمة في المدرسة وبالتالي ضياع فرصة التدخل فير وقت مبكر.
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى وجود عالقة وثيقة بين الذاكرة العاملة والتأخر
الدراسي لدى التالميذ ،فقد توصلت دراسة جاذريكول وألوي وويليس وآدم ،(Gathercole
 2006)، Willis & Adams،Allowayإلى أن لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم خلالً في
الذاكرة العاملة ،ويختلف األمر من حيث شدته ،والسيما األطفال الذين ينخفض مستواهم التعليمي
عن أقرانهم في المدرسة .كما أشارت نتائج دراسة أكرمان وبويل (Ackerman Beir
) ،&Boyle, 1990إلى وجود فروق دالة إحصائيا ً في األداء على مهام الذاكرة العاملة
والعاديين لصالح العاديين مما يؤكد على وجود قصور في األداء على مهام الذاكرة العاملة لدى
ذوي صعوبات التعلم .وحاولت دراسة سوانسون وبيرنر )(Swanson & Berninger, 1994
لتحقق مما إذا كان القصور لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم له عالقة بالذاكرة العاملة ،وأشارت
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النتائج إلى أن األداء على مهام الذاكرة العاملة لدى ذوي صعوبات التعلم كان أدنى من التالميذ
العاديين وأن صعوبات التعلم لها عالقة بعجز معين في الذاكرة العاملة.
مما تقدم يتضح أهمية تناول الذاكرة العاملة لذوي صعوبات التعلم ،واعتبارها محورا ً مهما ً
للتشخيص وخاصة مع وجود عيوب لمحك التباعد تشكك في قدرته على اعتماده كمحك رئيس في
التعرف على ذوي صعوبات التعلم .ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على إمكانية
التنبؤ بصعوبات التعلم في اللغة العربية والرياضيات من خالل الذاكرة العاملة لدى طلبة الصف
الخامس االبتدائي في الكويت .وتحديدا ً فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة عن األسئلة التالية:
أوال :هل هناك فرق ذو داللة إحصائية في مستوى الذاكرة العاملة بين ذوي صعوبات التعلم
والعاديين من تالميذ الصف الخامس االبتدائي في الكويت؟
ثانيا :ما هي معادلة التنبؤ بحاالت صعوبات تعلم اللغة العربية من خالل درجات األفراد على
مقياس الذاكرة العاملة؟
ثالثا :ما هي نسبة دقة القرار في التصنيف إلى صعوبات تعلم لغة عربية أو عدم صعوبة بناءا ً
على درجات األفراد في الذاكرة العاملة؟
هدف الدراسة
اقتراح الذاكرة العاملة كمحك يمكن استخدامه في تحديد ذوي صعوبات التعلم في القراءة.
مصطلحات الدراسة
صعوبات التعلم :هي مجموعة غير متجانسة من االضطرابات والتي تعبر عن نفسها من خالل
صعوبات دالة في اكتساب واستخدام قدرات االستماع أو التحدث أو القراءة أو الكتابة أو
االستدالل أو القدرات الرياضية .وهذه االضطرابات ذاتية المنشأ و يفترض أن تكون راجعة إلى
خلل في الجهاز العصبي ،ويمكن أن تحدث خالل حياة الفرد .كما يمكن أن تكون متالزمة مع
مشكالت الضبط الذاتي ومشكالت اإلدراك والتفاعل االجتماعي ،لكن هذه المشكالت ال تكون أو
ال تنشئ بذا تها صعوبات تعلم ،و مع أن صعوبات التعلم يمكن أن تحدث متزامنة مع بعض
ظروف اإلعاقة األخرى (مثل :قصور حاسي أو تأخر عقلي أو اضطراب انفعالي جوهري) أو
كاف أو غير مالئم) إال أنها -أي
مع مؤثرات خارجية (مثل فروق ثقافية أو تدريس  /تعليم غير
ِ
صعوبات التعلم – ليست نتيجة لهذه الظروف أو المؤثرات (الزيات1998 ،أ).
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وإجرائيا ً تعرف حالة صعوبات التعلم في هذه الدراسة – تبعا ً لمحك التباعد – بأنها التلميذ الذي
تساوي درجة على مقياس رافن للمصفوفات المتتابعة (المئيني  50أو أكثر) ،وتنحرف درجته
التحصيلية بمقدار نصف انحراف معياري أقل من الوسط فأكثر.
الذاكرة العاملة :هي نظام دينامي نشط يعمل من خالل التركيز ألتزامني على كل من متطلبات
التجهيز و التخزين و من ثم فالذاكرة العاملة هي مكون نشط ينقل أو يحول إلى الذاكرة طويلة
المدى و ينقل أو يحول منها ،و تقاس فاعلية الذاكرة العاملة من خالل قدرتها على حمل كمية
صغيرة من المعلومات ريثما يتم تجهيز و معالجة معلومات أخرى إضافية لتتكامل مع األولى
مكونة ما تقتضيه متطلبات الموقف (الزيات1998،ب).
وإجرائيا ً تعرف الذاكرة العاملة بأنها الدرجة التي يحصل عليها التلميذ عند تطبيق اختبار الذاكرة
العاملة حيث تتراوح الدرجة على هذا المقياس بين (صفر.)281 -
محك التباعد :يعرفه أحمد ( )2004بأنه :عدم قدرة الفرد على التحصيل في أحد المجاالت
األكاديمية بما يتناسا مع سنه وقدراته ،وال يكون ذلك ناتجا ً عن أية إعاقة سمعية أو بصرية أو
حركية ،أو أي ظروف مرضية أخرى.
وإجرائيا ً هو التباين بين درجة ذكاء التلميذ الذي يحصل على مئيني ( 50أو أكثر) ،وبين
تحصيله الذي ينحرف أقل من المتوسط بمقدار نصف درجة معيارية فأكثر.

حدود الدراسة:
يتحدد إطار تعميم نتائج هذه الدراسة من خالل خصائص أفراد الدراسة وهم من طلبة الصف
الخامس االبتدائي في دولة الكويت والمسجلين في العام الدراسي ( .)2013/2012وكذلك
خصائص األدوات المستخدم فيها وهي مقياس رافن للمصفوفات المتتابعة ،ومقاييس التقدير
والتشخيص وبطارية الذاكرة العاملة.
اإلطار النظر والدراسات السابقة
المحور األول :صعوبات التعلم
يعد مجال صعوبات التعلم من أكثر المجاالت التي استقطبت اهتمام الكثير من المختصين في
عدة مجاالت منها :التربية والطا ،وعلم النفس ،وعلم األعصاب ،وعلم النفس التربوي ،ومعلمين
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التربية الخاصة وغيرهم .فقد ظهر مصطلح صعوبات التعلم ألول مرة في سنة 1962على يد
صمويل كيرك  kirkفي كتابه (مدخل إلى األطفال غير العاديين) حيث قدم فيه تعريفا ً لصعوبات
التعلم على أنها تأخر ،أو اضطراب ،أو تعطل النمو في واحدة أو أكثر من عمليات التحدث
والتخاطا ،أو اللغة ،أو القراءة ،أو الكتابة ،أو الحساب ،أو أي مادة دراسية أخرى تنتج عن
إعاقة نفسية تنشأ عن كل من أو على األقل واحد من اختالل األداء الوظيفي للمخ ،أو
االضطرابات السلوكية أو االنفعالية وهي ليست في ذات الوقت ناتجة عن التخلف العقلي ،أو
اإلعاقة الحسية ،أو العوامل الثقافية ،أو التعليمية أو التدريسية (هاالهان ولويد وكوفمان وويس،
.)2007
وعموما ،فإنه يمكن النظر إلى مفهوم صعوبات التعلم من ناحية عملية أو طبية او قانونية ،بحيث
يربط هذه التعريفات عامل مشترك هو أن صعوبات التعلم هي اضطراب في واحدة أو أكثر من
العمليات النفسية والذي تظهر مالمحه على شكل نقص في القدرة على التعلم في أحد مجاالت
التعلم كالقراءة والتعبير الكتابي أو الرياضيات .وهذه االضطرابات تتضمن صعوبة في واحدة أو
أكثر – وليست متساوية فيها جميعا – من العمليات النفسية األساسية :كالمدخالت Input
(اإلدراك السمعي والبصري) والدمج والمعالجة ( Integrationالترتيا والتجريد والتلخيص
والتنظيم) ،والذاكرة ( Memoryالذاكرة العاملة والقصيرة والبعيدة المدى) ،والمخرجات
( Outputاللغة التعبيرية) ،وأخيرا الحركة ( Motorالحركة الدقيقة والعامة) ،ومن جهة أخرى
فإن هذا المصطلح ال يتضمن األطفال ذوي صعوبات التعلم التي ترجع في أساسها إلى اإلعاقة
البصرية ،أو السمعية ،أو الحركية ،أو التخلف العقلي ،أو االضطراب االنفعالي ،أو أي أوجه
قصور بيئية(مثل :فروق ثقافية أو تدريس/تعليم غير كافي أو غير مالئم) ،أو ثقافية ،أو اقتصادية
(هاالهان وآخرون2007،؛ .) 2012،LDA
تصنيف صعوبات التعلم.
تصنف صعوبات التعلم إلى فئتين أساسيتين هما :أوالً :صعوبات التعلم النمائية :ويقصد
بصعوبات التعلم النمائية تلك الصعوبات التي تتناول العمليات النفسية األساسية .والتي تتمثل في
العمليات المتعلقة باالنتباه واإلدراك والذاكرة والتفكير واللغة ،والتي يعتمد عليها التحصيل
األكاديمي ،وتشكل األسس التي يقوم عليها النشاط العقلي المعرفي للفرد .ثانياً :صعوبات التعلم
األكاديمية :ويقصد بصعوبات التعلم األكاديمية صعوبات األداء المدرسي ،وهي المشكالت التي
يواجهها تالميذ المدارس في تعلم المواد الدراسية وهي تشمل القراءة والكتابة ،والتهجئة والتعبير
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الكتابي ،والحساب وهي وثيقة الصلة بصعوبات التعلم النمائية ،ونتيجة مباشرة لها .وعليه فإن
تعلم أي مهارة معرفية أكاديمية يتطلا توفر عدد من المهارات النمائية(الزيات.)1998،
محكات تشخيص ذو صعوبات التعلم.
يشير األدب التربوي إلى أن عملية التعلم لدى األفراد تتأثر بعدد كبير من العوامل الوراثية أو
البيئية الثقافية واالجتماعية والصحية .وعليه فإن حاالت صعوبات التعلم هي أيضا ً قد تسببها
جملة من تلك العوامل ،األمر الذي يزيد من صعوبة التعرف على حاالت صعوبات التعلم
وتشخيصها تشخيصا ً دقيقاً ،من هنا فقد تعددت المحاوالت الهادفة إلى إيجاد األدوات الالزمة
لتشخيص حاالت صعوبات التعلم حيث يمكن تشخيص ذوي صعوبات التعلم على أساس عدد من
المحكات:
 -1محك التباعد :ويستدل على الطلبة ذوي صعوبات التعلم من خالله بنا ًء على التباعد بين
التحصيل الدراسي الفعلي والمتوسط للتلميذ كما ينبئ به ذكاؤه ،أي مقارنة أداء التلميذ
األكاديمي بعمره العقلي وليس بعمره الزمني.
 -2محك االستبعاد :حيث يستبعد عند التشخيص وتحديد فئة صعوبات التعلم الحاالت
التالية:التخلف العقلي ،اإلعاقات الحسية ،البصرية أو السمعية أو الحركية واالضطرابات
االنفعالية والحرمان الثقافي أو نقص فرص التعليم.
 -3محك العالمات النيرولوجية :حيث يمكن استنادا ً إليه االستدالل على الطلبة ذوي
صعوبات التعلم من خالل التلف العضوي البسيط في المخ الذي يمكن فحصه من خالل
رسام المخ الكهربائي وينعكس االضطراب البسيط في وظائف المخ في االضطرابات
اإلدراكية (البصري ،السمعي ،المكاني) والنشاط الزائد واالضطرابات العقلية
وصعوبات األداء الوظيفي الحركي.
 -4االستجابة للتدخل :وهو تزويد الطالب بشكل عام بتعليم فعال من قبل معلم الفصل
العادي ،ومراقبة تقدمهم ،وتدريس الطالب الذين ال يستجيبون بشكل مالئم للطرق السابقة
ويحتاجون ألساليا وطرق أخرى مكثفة ويتم مراقبة تقدمهم ،والذين ال يستجيبون أيضا ً
يصبحون مؤهلين لخدمات التربية الخاصة أو التقييم الشامل( .هاني( ،)2008 ،إبراهيم
وأحمد.)2011 ،
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على الرغم من وجود بعض االنتقادات الموجهة الستخدام محك التباعد في تشخيص األفراد
ذوي صعوبات التعلم ،إال أن معظم الدراسات والبحوث السابقة في التراث النفسي والتربوي
الزالت تستخدم اختبارات الذكاء ومحك التباعد كطريقة أساسية في تشخيص صعوبات التعلم.
(إبراهيم .)2007 ،وتشير العديد من المصادر(الزيات 1998أ؛ الخطيا،الحديدي2009 ،؛
اللهو2011 ،؛  Thorndike, 1997إلى مجموعة من االنتقادات الموجهة لمحك التباعد منها:
 -1ضعف مصداقية االنحراف الشديد الذي يقوم عليه محك التباعد :مفهوم التباعد الحاد أو الشديد
قد فشل في تحديد طبيعة صعوبات التعلم ،واألساس المعرفي الذي تقوم عليه.
 -2صعوبة توظيف محك التباعد للتمييز بين الصعوبات التكوينية (النمائية) والصعوبات البيئية
(األكاديمية)المنشأ.
 -3محك التباعد وتكريس آليات انتظار الفشل :إن االعتماد على محك التباعد في تشخيص حاالت
صعوبات التعلم يتعارض مع أسس وأهداف التدخل المبكر ،فالتحصيل الدراسي يظهر فقط في
الصف الثالث حيث يمكن توظيف محك التباعد .وعليه فإن المشاكل األكاديمية ستصبح في
غاية الصعوبة لدرجة أنه يصعا معالجتها حتى لو كان التدخل مكثف وعالي الجودة.
 -4محك التباعد وإغفال صعوبات التعبير الكتابي :ينطوي التعريف الحالي إلى غموض غير
مفهوم ،من حيث أنه أغفل اإلشارة إلى المكونات األساسية للكتابة.
 -5من النادر ما يتساوى أداء األفراد على صور مختلفة اختبارات الذكاء ،وعليه فإن استخدام
اختبار ذكاء في محك التباعد ينطوي على مخاطرة كبيرة في دقة التشخيص .واختالف
األدوات قد ينتج عنه اختالف نتائج التشخيص للفرد الواحد.
 -6تداخل الفئات ذات المشكالت التعليمية المدرسية المنشأ مع الحاالت الشديدة لذوي صعوبات
التعلم :أدى محك التباعد كتطبيق للتعريف الحالي إلى تداخل العديد من المشكالت التعليمية
المدرسية أو األسرية المنشأ مثل :ذوي التفريط ألتحصيلي الذين ينطبق عليهم محك التباعد،
وال تنطبق عليهم الخصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم.
 -7االفتقار للمعلومات الضرورية للتدريس العالجي الفعال :ال يقدم التعريف الحالي المعتمد على
محك التباعد استراتيجيات التدريس العالجي الفعال التي يجا استخدامها في التعامل مع
الطالب ذوي المشكالت التعلمية النمائية المنشأ.
مما سبق عرضه يتضح لنا أن هناك العديد من االنتقادات الموجهة لمحك التباعد مما يجدد
الحديث حول ضرورة البحث عن آليات وطرق أخرى لتشخيص حاالت صعوبات التعلم.
المحور الثاني :الذاكرة العاملة.
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يشير مفهوم التعلم إلى تلك العملية التي تكتسا بها المهارات والمعرفة الجديدة ،والذاكرة هي
تلك العملية التي يحتفأ الفرد من خاللها بالمعرفة والمهارات للمستقبل ،وفيزولوجيا ً يحدث التعلم
ع ندما تقوم نقطة االشتباك العصبي بعمل تغييرات فيزيقية وكيميائية تؤثر من خاللها خلية
عصبية على أخرى .وتكشف البحوث في مجال الميكانيزمات العصبية المطلوبة ألنواع مختلفة
من التعلم عن تفاعالت أكثر بين تعلم المعلومات الجديدة ،والذاكرة والتغيرات في بنية المخ .على
الرغم من أن التعلم ال يزيد من عدد الخاليا العصبية في المخ ،إال أنه يزيد من حجمها،
وتفرعاتها ،وقدرتها على تكوين شبكات عصبية أكثر تعقيداً( .خليفة وسعد.)2007 ،
وتعد الذاكرة اإلنسانية من أهم نواتج حدوث التعلم ومتطلباته والتي ال يمكن أن يستمر بدونها،
فبدون الذاكرة ال يحتفأ الفرد بشيء مما يتعلمه ،والذاكرة اإلنسانية يتوقف عليها معظم نواتج
السلوك اإلنساني ولذا فهي المسؤولة عن بقاء النوع اإلنساني وارتقاءه بحضارته ،وهي تتيح
للفرد االحتفاظ بالخبرات اليومية التي يتعرض لها مما يساعد على تراكم هذه الخبرات وبدونها
تصبح كل خبرة تمر على الفرد وكأنها جديدة لم يخبر بها من قبل .ومن هنا اعتبرت الذاكرة
بمثابة محور العمليات المعرفية وهو ما يمثل أهمية كبرى تقتضي التعمق في دراسة الذاكرة
والعوامل المختلفة التي تؤثر فيها( .الطيا ورشوان.)2006 ،
مفهوم الذاكرة
لقد تعددت التصورات النظرية لمفهوم الذاكرة وتم تعريفها بصور مختلفة فهي قدرة
المرء على استدعاء أو إعادة مادة سبق تعلمها واالحتفاظ بها في حفيظته .كما عرفها الزيات
( )1998بقوله :نالذاكرة هي نشاط عقلي معرفي يعكس القدرة على ترميز تخزين وتجهيز أو
معالجة المعلومات المتداخلة أو المشتقة واسترجاعهان.
وتتشكل عملية التذكر من أربع عمليات أساسية :أوالً عملية التشفير /الترميز :وهي
عملية تحويل المعلومات إلى شكل يمكن تخزينه واسترجاعه ،والتشفير يشمل تنظيم المعلومات
في عدة طرق ذات معنى ،وإقامة ارتباطات بين الحقائق الجديدة وما نعرفه بالفعل ،والعمليات
التي يتم تشفيرها هي وحدها التي يمكن تذكرها .ثانيا ً عملية التخزين :وهي عملية االحتفاظ
بالمعلومات لفترة زمنية طويلة ،وتشمل تلك العملية ثالثة أنواع من نظم التخزين حسا محك
الفترة الزمنية هي :نظام التخزين الفوري في الذاكرة الحسية ،نظام التخزين في الذاكرة قصيرة
المدى ،نظام التخزين في الذاكرة طويلة المدى (خليفة ومراد والمارية .)2010 ،ثالثا ً عملية
االسترجاع:وهي عملية استرجاع المادة التي تم تخزينها في الذاكرة ،فترابط األحداث يساعد في
عملية االسترجاع سواء كان الترابط وجدانيا أم تلقائيا ،أم من خالل أحداث خاصة ،فالترابط
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يساعد في استدعاء جميع تفاصيل المادة المتعلمة ،كما أن السياق الذي تحدث فيه الخبرة أو التعلم
يساعد في استرجاعها وذلك القتران الحدث أو المتعلم زمانيا ومكانيا في سياقها العام( .عكاشة،
.)2000
مفهوم الذاكرة العاملة
استخدم مصطلح الذاكرة العاملة ألول مرة في حل المشكالت ،وتحتوي على التخطيط
المستخدم أو الالزم في حل المشكالت ،فالشخص الذي يقوم بحل المشكلة يجا أن يتعرف على
تركيا المشكلة (بداية – وسط – نهاية) ،ومن ثم فهي محور المعرفة ووظائفها تتضمن تخزين
وتجهيز للمعلومات ،وهي أيضا مجهز كفء يعمل بطريقة سريعة ليجمع أكبر قدر ممكن من
المعلومات الضرورية من خالل المهارات المعرفية ،كما أنها تمثل الجزء النشط من المعرفة،
ومن أهم خصائصها ،أن العمليات العقلية يمكن أن تمتد عبر الزمن من خاللها ،(Haberiandt
).1994كما أنها تمثل المصدر األساسي للفروق الفردية بين األفراد أثناء اكتساب المهارات
العقلية المعرفية  . 2000)،(Donlanلذلك يخلط البعض بينها ويبن الذاكرة قصيرة المدى ألن
الكثير من الخبراء في هذا المجال يعتبروا أن الذاكرة قصيرة المدى بمثابة بنك المعرفة المتعلمة
بشكل شائع (السعدون.)2007 ،
مكونات الذاكرة العاملة:
طور بادلي وهيت

نموذج للذاكرة العاملة يتكون من  3مكونات رئيسية :

 -1المعالج المرك : :وهو يعمل على تكامل المعلومات من كل من حاجز الحفأ الصوتي،
ومسوده التجهيز البصري المكاني ،والذاكرة طويلة المدى ،كما يلعا دورا ً مهما ً في
االنتباه وتخطيط وضبط السلوك والتحكم فيه ( الزيات 1998 ،ب).
ويذكر لوجى ( 1996 ، logieالمشار إليه في العدل )2010 ،أن للمعالج المركزي خمس
وظائف أساسية هي:
أوالً :االنتقاء  : selectionحيث يقوم بانتقاء المعلومات الهامة بالذاكرة قصيرة المدى والتي
تساعد في عملية التجهيز.
ثانيا ً :المسح  : scanningحيث يقوم بعملية مسح للمعلومات المخزنة بالذاكرة قصيرة المدى
وتخزين ما يمثل أهمية منها في الذاكرة طويلة المدى.
ثالثا ً :الحفاظ  : Maintenanceحيث يقوم بحفأ وتخزين المعلومات في الذاكرة قصيرة
المدى باستخدام بعض مكانيزمات التخزين كالتكرار والتسميع الذهني.
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رابعا ً :البحث  : searchحيث يقوم بالبحث في الذاكرة طويلة المدى عن بعض المعلومات
الغامضة ،مما يؤدي إلى تخزين أكثر تنظيما ً للمعلومات.
وأخيرا ً التنشيط :وهو من الوظائف األساسية للذاكرة العاملة ،ويتم ذلك على جميع المعلومات
المخزنة في أي وحدة من وحدات الذاكرة.
يعمل هذا المكون على إحداث التكامل والتنسيق بين كل من المعلومات الواردة من النظامين
الفرعيين ،كما يلعا دورا ً أساسيا في االنتباه والتخطيط وضبط السلوك ،فيعمل كمنسق لجدولة
وضبط إيقاع تدفق المعلومات وانتقاء االستراتيجيات المالئمة لحل المشكالت ،باإلضافة إلى جمع
المعلومات وتنسيقها تزامنيا ً أو تعاقبيا ً من البيئة الخارجية والداخلية المتمثلة في الذاكرة طويلة
المدى وما وراء المعرفة .وأخيرا ً تركيا وتوليف المعلومات بين كل من النظامين الفرعيين
حاجز يحفأ الفونولوجي ،ومسودة التجهيز المكاني والذاكرة طويلة المدى ( شلبى.) 2000 ،
-1حاج :الحفظ الصوتي :ويتكون من جزأين:
الج:ء األول :مخزن فونولوجي يختزن المعلومات اللفظية لمدة ثانيتين على األكثر ،فإذا لم يحدث
تسميع للمادة فإنها تتالشى.
الج:ء الثاني :هو حلقة النطق وهو المسئول عن عمليات التحكم في المعلومات المسموعة
والمنتجة للحديث الباطني الذي يدور داخلنا ،وعملية التحكم السمعي هي المسئولة عن التسميع
المعبر عن المعلومات ألنفسنا وذلك للمساعدة في اإلبقاء على المعلومات المتاحة بواسطة إعادة
تنشيطها .)Baddeley, 1992 ( .ويرتبط حاجز الحفأ اللفظي مع المهام التي تتطلا تكرار
المعلومات المتسلسلة ،حيث تظهر وظيفة هذا الجزء بشكل واضح في المهام المتضمنة لسلسلة
من العناصر الواجا تكرارها فوراً ،وبنفس الترتيا الذي قدمت فيه ( .السعدون) 2007 ،
-1مسودة التجهي :البصر  :وهي المكون الثاني المسئول عن ممارسة الصور الحسية بحيث
تعمل على اإلصغاء لها ريثما يتم استخالص المعاني منها .ويرى بادلي أن هذه الذاكرة مستقلة
تماما ً عن الذاكرة السابقة ،رغم أن أدوارها تتكامل في تنفيذ المهمات .وفيه تعالج وتخزن
المعلومات البصرية أو المرئية المكانية ( الزيات 1998،ب ) .ويسمى أيضا المخطط البصري
المكاني بنقطة المنطلق البصري المكاني ،وهو يخصص لحفأ المعلومات البصرية المكانية
( عبد الفتاح.) 2005 ،
-2الحي :االستطراد أو مصدر األحدا ::أضاف بادلي مكونا ً رابعا ً أسماه Episodic Buffer
الحاجز االستطرادي ويعتبر هو الجزء الثالث للحفأ المؤقت للمعلومات في نموذج الذاكرة
العاملة ولهذا المكون سعة محدودة ،ويعتقد أن المهمة األساسية لهذا المكون ربط المعلومات
بالذاكرة طويلة المدى .ويختلف الحاجز

الصوتية والمرئية والمكانية ،وهو ذو ارتباط
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االستطرادي بشكل أساسي عن المكونات السابقة في تركيز االنتباه على عمليات المعلومات
المتكاملة بدالً من عزل األنظمة الفرعية ،مما يوفر قاعدة أفضل لمعالجة الجوانا األكثر تعقيدا ً
للمنسق المركزي في الذاكرة العاملة .
وتؤثر الذاكرة العاملة تأثيرا ً حيويا ً على اإلدراك واتخاذ القرارات وحل المشكالت ،واشتقاق
أو ابتكار معلومات جديدة .وباختصار فإنها تمثل أهم مكونات عملية التفكير .فالمثيرات البيئية
ليست دائما ً على نفس الحالة التي نشتقها من العالم الخارجي ،وإنما تخضع ألنماط من المعالجة
والتعديل ،حيث تتحول من صيغتها الخام إلى صيغة التجهيز والمعالجة ،كما أنها ال تظل في
الذاكرة طويلة المدى على الصورة التي تم تخزينها عليها ،فالذاكرة اإلنسانية تقوم بتمثيل مثيرات
العالم الخارجي رمزيا ً وال تحتفأ بصورة طبق األصل لهذه المثيرات .وهذه الطبيعة الرمزية في
تمثيل المثيرات هامة لعمليات المعرفة ،وعلى ذلك فالذاكرة العاملة تختص بعمليات التحليل
والمقارنة لما هو مختزن في الذاكرة بعيدة المدى من خالل نمط التعرف (ابراهيم.)2010،
الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم.
وقد ركزت العديد من الدراسات على أهمية الذاكرة العاملة في التحصيل لدى التالميذ بشكل عام
وذوي صعوبات التعلم بشكل خاص ،حيث أشارت الدراسات إلى أن ذوي صعوبات التعلم لديهم
خصائص تميزهم كما أكدت وجود فروق دالة إحصائيا ً في األنشطة المعرفية التي تنهض بها
الذاكرة العاملة لصالح العاديين (الزيات.)1998 ،
ويشير القريطي ( )2005إلى أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من ضعف في كفاءة
الذاكرة العاملة ومحدودية سعتها ،كما يعانون من مشكالت في عمليات تعرف األشياء بسهولة
واك تساب المعلومات ،وحفظها و تخزينها واستدعائها ،و ضعف المقدرة على تجهيزها و
معالجتها ،وإحداث الربط بين المعلومات السابقة والمعلومات الجديدة ،والتنظيم الكامل فيما بين
المعاني والخبرات المكتسبة ،وفضالً عن صعوبة االستفادة من الخبرات السابقة في المواقف
الجديدة وفي تعديل سلوكهم ،مما يؤدي بدوره إلى ظهور صعوبات في تعلم القراءة والكتابة
والتهجي والعمليات الحسابية.
إال أن صعوبات الذاكرة العاملة تعتبر مشكلة أساسية وجوهرية لدى األطفال والبالغين من
ذوي صعوبات التعلم ،اعتمادا ً على أداءهم األكاديمي والعمر ونمط الصعوبة ومتطلبات المعالجة
لديهم (Swanson, Cohran & Ewers 1991) .بأن مقاييس الذاكرة العاملة تميز بين التالميذ
ذوي صعوبات التعلم وأقرانهم العاديين ،حيث ذكروا أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم يتسمون
بقصور واضح في الذاكرة العاملة ،وأنهم عادة ما ينسون الكلمات وحقائق الحساب واالتجاهات.
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وتتفق العديد من الدراسات الحديثة على أن الذاكرة العاملة تلعا دورا ً مهما ً في التمييز بين
التالميذ ذوي صعوبات التعلم وغيرهم ،حيث بحثت دراسة ( (Ackreman et al, 1990
الفروق بين تالميذ ذوي صعوبات التعلم والعاديين في سعة الذاكرة العاملة وبلغت العينة ()40
تلميذا ً وتلميذة بينهم ( )20ذوي صعوبات التعلم ،و( )20تلميذا ً وتلميذة من العاديين وبل متوسط
أعمارهم ( )12.3وتم قياس الذاكرة العاملة لديهم من خالل تطبيق اختبار مدى األرقام السمعي
لبادلي ،باإلضافة إلى مهام تذكر الكلمات والجمل واسترجاع القصة وكشفت نتائج الدراسة إلى
وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ) (P<0.001في األداء على مهام الذاكرة العاملة وذلك
لصالح العاديين وتوصلت الدراسة في مجمل نتائجها إلى أن من أهم العوامل التي ترتبط
بصعوبات التعلم هو نقص سعة الذاكرة العاملة (عاشور.)2005 ،
ثانياً :الدراسات السابقة
لقد ذكر األدب التربوي عددا ً كبيرا ً من الدراسات التي اهتمت بالذاكرة لدى فئات مختلفة
من بينها ذوي صعوبات التعلم .فقد ذكرت ماهلر وشاردت

Maehler & Schuchardt

) )2011في مقال لهم دراسة هدفت إلى اإلجابة عن عدد من األسئلة من بينها ،ما هو نوع الذاكرة
العاملة الذي يعتبر أساس االضطرابات المختلفة للمهارات الدراسية والتعليمية؟ تكونت عينة
الدراسة من  20طفال من ذوي عسر القراءة ومن  19طفال من ذوي عسر الحساب ،ومن 27
طفال من ذوي االضطرابات المختلفة في المهارات المدرسية .تراوحت أعمار األطفال في
الدراسات الثالثة بين  10سنوات تقريبا و  12سنة تقريبا ،باإلضافة إلى عينة من األطفال
العاديين .وقد أشارت النتائج إلى وجود صعوبات في الذاكرة العاملة لدى األطفال ذوي
صعوبات التعلم في القراءة والرياضيات والتهجي أكثر من األطفال ذوي عسر القراءة أو عسر
الحساب .وأظهرت النتائج وجود عالقة بين الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم بغض النظر عن
مستوى الذكاء.

وأشارت ايضا الى عدم وجود فروق في وظائف الذاكرة العاملة رغم وجود

فروق دالة في الذكاء.
وكذلك فقد قام سوانسون ( )Swanson, 2001بدراسة هدفت إلى استعراض الدراسات
السابقة التي تبين وتثبت أن العجز والنقص في الذاكرة العاملة هو من المشكالت األساسية لدى
األطفال والكبار ذوي صعوبات التعلم .ومن خالل استعراض بعض الدراسات السابقة عن
الذاكرة العاملة البصرية والمكانية واللفظية ،يبين أن هناك أدلة على أن األفراد ذوي صعوبات
التعلم يعانون من عجز ونقص في الجهاز الفونولوجي تظهر.

وأشارت بعض الدراسات إلى

أن العجز والنقص في الذاكرة العاملة لدى األطفال ربما يعكس مشكالت في ضبط االنتباه ،وهو
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نشاط جهاز المعالجة التنفيذية .ويعتقد أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يواجهون مشكالت في
تغيير واستبدال وتحديث المعلومات في الذاكرة العاملة.
أما دراسة ألكرمان وديكمان وجاردنير  Dykman & gardener،Ackermanعام
 1990فقد هدفت إلى المقارنة بين التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديين في سعة
الذاكرة العاملة ،وتكونت عينة الدراسة من  20تلميذا ً وتلميذة من ذوي صعوبات التعلم و20
تلميذا ً وتلمي\ة من العاديين بل متوسط أعمارهم  12.3سنة ،ولقياس الذاكرة العاملة تم تطبيق
اختبار مدى األرقام السمعي لبادلي .وقد توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ) (p<0.001في مهام الذاكرة العاملة لصالح العاديين ،ووجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ) (p<0.001في مهمة تذكر الجمل واسترجاع القصة لصالح العاديين ،كما
أشارت إلى نقص الذاكرة العاملة لذوي صعوبات التعلم لصالح العاديين.
وهكذا فقد أكدت العديد من البحوث إلى وجود عجز في الذاكرة العاملة لدى ذوي صعوبات التعلم
مقارنة بالعاديين .وأنه توجد عالقة بين الذاكرة العاملة وصعوبات التعلم بغض النظر عن
مستوى الذكاء .الذاكرة العاملة تلعا دورا ً مهما ً في التنبؤ باألداء المدرسي .وأن مشكالت
الذاكرة العاملة هي أساس بعض المشكالت الدراسية التي يعاني منها التالميذ ذوي صعوبات
التعلم .وأن التعرف على ذوي صعوبات التعلم من خالل التباعد بين الذكاء والتحصيل يصعا
المقارنة بين األطفال والتعرف على خصائصهم .وهكذا فإن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات
السابقة على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الذاكرة العاملة في التأثير على المستوى الدراسي
للتلميذ ،وأن الذاكرة العاملة قد تسبا مشكالت دراسية في التحصيل .وقد شككت بعض الدراسات
بمصداقية محك التباعد في الكشف عن ذوي صعوبات التعلم وهذا ما يعزز ضرورة البحث عن
سبل أخرى للتنبؤ وتشخيص حاالت صعوبات التعلم.
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي المقارن ،حيث تمت المقارنة بين طريقتين
للكشف عن صعوبات التعلم هما :مقياس الذاكرة العاملة ومحك التباعد بين الذكاء غير اللفظي
والتحصيل ووصف القدرة التنبؤية لهذه المقاييس.
أفراد الدراسة
المجتمع المستهدف في هذه الدراسة هم جميع تالميذ الصف الخامس االبتدائي المسجلين في
مدارس التعليم العام بدولة الكويت في المحافظات الست (حولي ،العاصمة ،الفروانية ،مبارك
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الكبير ،األحمدي ،الجهراء) للعام الدراسي( )2012-2013والبال عددهم ( )27310طالبا ً
وطالبة بحسا إحصائيات وزارة التربية .وقد بل عدد أفراد عينة الدراسة ( )968من تالميذ
الصف الخامس االبتدائي في ( )16مدرسة مختلفة تم اختيارها بطريقة عشوائية من المحافظات
الستة ،والجدول  1يبين توزيع أفراد العينة حسا تلك المحافظات.

جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسا الجنس والمحافظة:
ت

المحافظة

عدد التالميذ الذكور

عدد التالميذ اإلناث

المجموع

1

مبارك الكبير

89

91

180

2

حولي

82

101

183

3

الفروانية

78

66

144

4

العاصمة

87

97

184

5

األحمدي

65

77

142

6

الجهراء

59

76

135

المجمةةةوع

460

508

968

المجمةةةوع

إجراءات فرز العينة
بل عدد أفراد العينة  968تلميذا ً وتلميذة ،وقد تم اتخاذ اإلجراءات التالية لتحديد الطلبة ذوي
صعوبات التعلم.
أوالً :تطبيق محك التباعد:
تم تطبيق محك التباعد من خالل تحديد نسبة الذكاء ومقارنتها مع التحصيل الدراسي للتالميذ.
أ-محك درجة الذكاء:
فقد تم تحديد نسبة الذكاء للتالميذ من خالل النتائج التي أفرزتها نتائج اختبار المصفوفات المتتابعة
لرافن (عبدالرؤوف .)1999 ،وفي ضوء معايير هذا االختبار تم اعتماد المئين  50كمحك
الستثناء جميع الحاالت التي تحصل على درجة ذكائية أقل منها.
ب-محك التحصيل:
تم تحديد مستوى تحصيل التالميذ في الرياضيات والقراءة من خالل كشوف الدرجات المدرسية
الخاصة بهم بناء على اختبارات الفصل الدراسي األول لعام 2012-2013م.
وحيث أنه ال توجد درجة خاصة بالقراءة وحدها في السجالت المدرسية الرسمية ،قد تم حصر
درجات القراءة من السجالت الجانبية للمعلمات .وتم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين هاتين
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الدرجتين ل 30تلميذا ً فبل  0.881وهو مؤشر عا ٍل يعطي مبررا ً العتماد درجة اللغة العربية
للداللة غلى مستوى القراءة.
وعليه فقد تم حصر الحاالت التي تنحرف درجاتهم التحصيلية نصف درجة انحرافية على األقل
دون المتوسط الحسابي لمجموعة التالميذ الذي بل
 ،15.55وبل

للغة العربية  76.63بانحراف معياري

للرياضيات  43،79بانحراف معياري  ،14.01وهكذا فقد تم حصر جميع

الحاالت التي قد حصلت على درجة تحصيل أقل بنصف درجة معيارية .وقد بل عددهم()168
طالبا ً وطالبة ،حيث تم استبعاد ( )800طالبا ً وطالبة ال ينطبق عليهم محك التباعد .وقد تم اعتماد
الدرجات التي تقل عن المتوسط بنصف انحراف معياري بدالً من درجة معيارية واحدة بسبا
طبيعة تضخم الدرجات في مدارس الكويت حيث أنها ال تعبر حقيقة عن المستوى التحصيلي
للطالب ،ومن هذا المنطلق تمت استشارة اللجنة اإلشرافية باالعتماد على نصف درجة معيارية
كمحك للتباعد بين الدرجات.
ثانيا :تطبيرق محرك االستبعاد:
أ -تم استبعاد بعض الحاالت التي تعاني من مشاكل صحية من خالل البحث في السجالت
الصحية ،كما استبعدت حاالت أخرى التي تعاني من اضطرابات اجتماعية وذلك بمساعدة
األخصائي االجتماعي في كل مدرسة ،وقد بل عدد تلك الحاالت  31حالة.
ب -تطبيق بطاريةة مقايةيةس التقديةر التشخيصةية لصعةوبات تعلم القراءة والرياضيات
(الزيات :) 2007،تم تحديد التالميذ ذوي صعوبات التعلم من خالل االستعانة بتقديرات معلمين
ومعلمات الرياضيات واللغة العربية وذلك بتطبيق مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم
وبناء عليه تم استبعاد ( )82تلميذا ً وتلميذة ،وبذلك فقد تم تحديد ( )55تلميذ وتلميذة تم اعتبارهم
ذوي صعوبات التعلم.
أدوات الدراسة:
في هذه الدراسة تم تطبيق األدوات التالية:
أوالً :اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن (إعداد :عبدالرؤوف .)1999،يعد اختبار المصفوفات
المتتابعة من أشهر اختبارات الذكاء المتحررة ثقافيا ً وقام بإعداده رافن ( )Ravenسنة،1938
وهو يعد من االختبارات التي يمكن تطبيقها بشكل جمعي ،حيث يتكون من  48مصفوفة كل منها
بمثابة شكل كبير حذف جزء منه وعلى المفحوص أن يحدد الجزء الناقص من بين  6أو  8أشكال
تعرض تحت الشكل .طبق المقياس على عينة استطالعية تكونت من ( )388طالبا ً وطالبة من
الصف األول االبتدائي حتى الصف الرابع الثانوي تراوحت أعمارهم من  6سنوات حتى 18
سنة ،وتم حساب معامالت ثبات االختبار بعدة طرق هي :إجراء التطبيق وإعادة التطبيق،
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التجزئة النصفية ،التناسق الداخلي وبلغت معامالت الثبات  89،0 ،9،0 ،87،0على التوالي .كما
تم إيجاد داللة صدق المحك التنبؤي ،من خالل حساب معامل االرتباط بين أداء األفراد على
اختبار المصفوفات المتتابعة ودرجات التحصيل الدراسي لديهم ،وقد بلغت قيمة معامل االرتبةةاط
.r = 0.61
ثانيا ً :بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم (إعداد :الزيات .)2007 ،تقوم
بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم على تقديرات المعلمين للخصائص السلوكية
للتالميذ ،وقد اتفق العديد من الباحثين على اتساق هذه الخصائص وثباتها النسبي وصدقها
الظاهري .وارتفاع القيمة التنبؤية لها في ضوء مقارنتها بالقيمة التنبؤية لالختبارات الجمعية
والفردية في الكشف عن ذوي صعوبات التعلم(.الزيات .)1998،وقد تم إعداد بطارية مقاييس
التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم لالستخدام في الكشف والتشخيص المبكر لذوي صعوبات
التعلم من التالميذ ،بدءا ً من الصف الثالث حتى الصف التاسع ،وتتكون من ستة عشر مقياسا ً
مستقالً منها خمسة مقاييس تتناول اضطرابات العمليات المعرفية أو صعوبات التعلم النمائية،
المتمثلة في (:االنتباه ،اإلدراك السمعي ،واإلدراك البصري ،واإلدراك الحركي ،والذاكرة).
وثالث أخريات تتناول صعوبات التعلم األكاديمية( :القراءة ،والكتابة ،والرياضيات) .والمقياس
التاسع يشمل ثماني مقاييس فرعية تتناول صعوبات السلوك االنفعالي واالجتماعي ،ونعرض لهذه
المقاييس التي تقدمت على النحو التالي:
-1

كل مقياس تقدير منها يتكون من  20بندا ً (فقرة) تصف أشكال السلوك المرتبطة

بصعوبات التعلم في المجال موضوع التقدير ،وعلى القائم بالتقدير قراءة كل بند واختيار البديل
الذي يصف على أفضل نحو ممكن مدى انطباق السلوك الذي يصفه البند على التلميذ موضوع
التقدير وذلك بإعطاء تقدير على مقياس ليكرت يتدرج على النحو التالي :دائماً ،وغالباً ،وأحياناً،
نادراً ،وال ينطبق.
-2

يتم حساب الدرجات الخام لكل مقياس عن طريق جمع تقديرات المعلمين أو اآلباء لجميع

البنود (أنماط السلوك الممثلة لهذه البنود) ثم يتم تحويل تلك الدرجات الخام إلى مئينيات وفقا ً ألسس
إعداد المئينيات.
-3

يتم استبعاد من يحصلون في مقاييس التقدير على درجات تقل عن  22للقراءة و 23

للرياضيات وذلك باعتبارهم من ذوي التفريط ألتحصيلي ،وليسوا من ذوي صعوبات التعلم.
تم التحقق من دالالت صدق مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم بعدة طرق وهي صدق
المحتوى ،صدق التكوين ،الصدق العاملي والصدق المحكي وقد ثبت أن البطارية تتمتع بدرجة
عالية من الصدق حيث بلغت القيم للقراءة والرياضيات أكثر من  0.65لصدق المحتوى،
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معامالت االرتباط دالة عند مستوى  0.01لصدق التكوين ،والصدق العاملي  0.885للقراءة
و 0.869للرياضيات .كما تم حساب دالالت ثبات بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات
التعلم بطريقتين هما:
األولى :طريقة االتساق الداخلي :فقد تم استخدام معادلة كرونباخ الفا التي تعتمد على تباين
مفردات مقاييس التقدير وهو بذلك يكشف عن ثبات االتساق الداخلي لبنود المقاييس الفرعية
لمقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم ،وقد تم إيجاد معامل ألفا على درجات أفراد العينة
موزعة وفقا ً للعمر الزمني والصف الدراسي .واتضح أن معامالت الثبات مرتفعة بالنسبة
للمقاييس حيث تراوحت الدرجة لمقياس القراءة بين  0.941و  ،0.982وبين  0.925و 0.955
لمقياس الرياضيات.
الثانية :طريقة التجزئة النصفية :فقد تم حساب معامل االرتباط بين جزئي االختبار (الفقرات ذات
األرقام الفردية وعددها  10مفردات ،والمفردات ذات األرقام الزوجية وعددها  10مفردات) ،ثم
تصحيح معامل االرتباط بين درجات الجزأين لكل مقياس فرعي باستخدام معادلة سبيرمان-
براون .وقد تم حساب معامالت الثبات بهذه الطريقة لدرجات العينة موزعة وفقا ً للعمر الزمني
والصف الدراسي .واتضح أن معامالت الثبات مرتفعة بالنسبة للمقاييس الفرعية حيث تراوحت
الدرجة لمقياس القراءة بين  0.922و  ،0.976وبين  0.920و  0.946لمقياس الرياضيات ،مما
يشير إلى أن بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم ومقاييسها الفرعية للقراءة
والرياضيات تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
ثالثا ً :اختبار الذاكرة العاملة المقنن لألطفال (أبو الديار وآخرون.)2012 ،يتكون االختبار من
ستة اختبارات فرعية:
-1

اختبار الذاكرة المكانية التسلسلية : Forward Spatial Span Test

يتكون االختبار من عدد من الدوائر ( 9دوائر) ،يشير إليها الفاحص بترتيا معين في ()21
محاولة وعندما ينتهي من كل محاولة يستجيا المفحوص باإلشارة إلى الدوائر نفسها بالترتيا
الذي قام به الفاحص نفسه .ويتم حساب الدرجة الكلية من خالل عدد المحاوالت التي ذكر فيها
المفحوص ترتيا الدوائر بشكل صحيح ،وتتراوح الدرجة على هذا االختبار بين صفر _ .21
-2

اختبار الذاكرة المكانية العكسية :Back ward Spatial Span Test

يتكون االختبار من تسعة دوائر ،يشير إليها الفاحص بترتيا معين في ( )18محاولة وعندما
ينتهي من كل محاولة يستجيا المفحوص باإلشارة إلى الدوائر نفسها بالترتيا الذي قام به
الفاحص نفسه .ويتم حساب الدرجة الكلية من خالل عدد المحاوالت التي ذكر فيها المفحوص
ترتيا الدوائر بشكل صحيح ،وتتراوح الدرجة على هذا االختبار بين صفر.18 -
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-3

اختبار إعادة الجمل : Sentence Repetition Test

يتكون االختبار من  15جملة يقوم الفاحص بقراءة كل جملة للمفحوص بشكل واضح .ثم يحاول
المفحوص بعد انتهاء الفاحص تذكرها وإعادتها كما ذكرها الفاحص بالضبط وبأسرع وقت
ممكن ،ويكتا الفاحص الجملة التي ذكرها المفحوص بالضبط .ثم ينتقل الفاحص ويقرأ الجملة
التي تليها ،وتترك للمفحوص فرصة اإلجابة وهكذا .وتحسا الدرجة الكلية لكل جملة بمجموع
عدد الكلمات الصحيحة التي ذكرها المفحوص بترتيا صحيح .ويدون الفاحص الوقت الذي
استغرقه المفحوص في إعادة كل جملة ويدون درجته .مجموع درجات االختبار ( )197درجة
هي مجموع الكلمات الصحيحة بالترتيا الصحيح.
-4

اختبار الذاكرة الرقمية التسلسلية : Forward Digit Recall Test

يتكون من مجموعة من األرقام التي يقوم الفاحص بقراءتها بشكل واضح .رقما ً تلو اآلخر ،يقوم
المفحوص بعد ذلك بإعادتها بنفس الترتيا الذي قرأت فيه .وتحتسا الدرجة الكلية للمفحوص
على الفقرة من خالل مجموع اإلجابات الصحيحة من األرقام المعروضة .وتتراوح الدرجة على
هذا االختبار من صفر – .21
-5

اختبار الذاكرة الرقمية العكسية : Back Word Digit Recall Test

يتكون من مجموعة من األرقام التي يقوم الفاحص بقراءتها بشكل واضح .رقما ً تلو اآلخر ،يقوم
المفحوص بعد ذلك بإعادتها بعكس الترتيا الذي قرأت فيه .وتحتسا الدرجة الكلية للمفحوص
على الفقرة من خالل مجموع اإلجابات الصحيحة من األرقام المعروضة .وتتراوح الدرجة على
هذا االختبار من صفر – .18
-6

اختبار استدعاء المسموع : Listening Span Test

يتكون االختبار من عدد من العبارات يقوم الفاحص بقراءتها بشكل واضح .ثم يستجيا
المفحوص بالحكم على العبارة ،إذا ما كانت صحيحة ولها معنى ،أم أنها غير صحيحة وليس لها
معنى ،ثم يذكر آخر كلمة في كل جملة بالترتيا .وتتراوح الدرجة على هذا االختبار بين صفر –
 .6ويبين الجدوا  2معامالت الصدق والثبات ألبعاد مقياس الذاكرة العاملة.
جدول (: )2معامالت الصدق والثبات للمقياس
أبعاد المقياس

قيمة الثبات ألفا

قيمة ثبات

التجزئة معامالت

النصفية

الصدق الذاتي

الذاكرة المكانية التسلسلية

0.913

0.71

0.95

الذاكرة المكانية العكسية

0.863

0.94

0.93

إعادة الجمل

0.950

0.93

0.97

الذاكرة الرقمية التسلسلية

0.940

0.87

0.97
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الذاكرة الرقمية العكسية

0.951

0.99

0.97

استدعاء المسموع

0.852

0.99

0.92

نتائج الدراسة ومناقشتها
ينص السؤال األول على ما يلي :ن هل هناك فرق ذو داللة إحصائية في مستوى الذاكرة العاملة
بين ذوي صعوبات التعلم والعاديين من تالميذ الصف الخامس االبتدائي في الكويت؟ن
لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لدرجات ذوي
صعوبات التعلم وغيرهم من تالميذ الصف الخامس االبتدائي في الكويت على اختبار الذاكرة
العاملة ،وبعد ذلك تم استخدام اختبار ) (tللعينات المستقلة للتحقق من داللة الفرق بين متوسطي
المجموعتين كما يوضح الجدول .3
جدول (: )3نتائج اختبار ( )tللعينات المستقلة للفرق بين متوسطي ذوي صعوبات التعلم وغيرهم
من تالميذ الصف الخامس على اختبار الذاكرة العاملة
صعوبات التعلم
االختبار

الذاكرة
العاملة

ليسو ذوي صعوبات

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

74.53

19.59

102.13

45.08

قيمة ()t

4.16

مستوى
الداللة

0.000

يالحأ من الجدول  ،3أن متوسط درجات الطلبة العاديين قد بل ) (102.13بانحراف معياري
) (45.08وهو يفوق المتوسط الحسابي لذوي صعوبات التعلم الذي بل ) (74.53بانحراف
معياري ) ،(19.59وكان الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً ،حيث كانت قيمة ( )tالمحسوبة
تساوي ) (4.16وكان مستوى الداللة المشاهد يساوي ) (0.000وهو أقل من مستوى الداللة
المحدد مسبقا ً ) .(0.05مما يشير إلى أن الفرق في مستوى الذاكرة العاملة بين ذوي صعوبات
التعلم وغيرهم من تالميذ الصف الخامس االبتدائي قد كان لصالح الطلبة العاديين.
يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما أشارت إليه ليرنر( )2003،Lernerبأن أداء ذوي
صعوبات التعلم يتسم بالقصور في مهام الذاكرة العاملة ،ولذلك يجدون صعوبة كبيرة في بداية
محاولتهم اكتساب المعلومة الجديدة ،وتؤدي إلى ظهور صعوبات التعلم الناتجة عن قصور في
أداء أحد أجزاء مكونات الذاكرة العاملة .كما أشار دين ( )2008،Dehnإلى أن الذاكرة العاملة
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لها عالقة قوية بالتعليم األكاديمي وبالوظائف المعرفية فوجود خلل في الذاكرة العاملة يعطي
معلومة هامة تكون مسئولة عن صعوبات التعلم بنسبة عالية.
أما السؤال الثاني والمتعلق بمعادلة التنبؤ بتصنيف األفراد إلى حاالت صعوبات تعلم في اللغة
العربية أو حاالت ليس لديها صعوبات تعلم من خالل درجات الذاكرة العاملة ،فقد تمت االجابة
عليه من خالل استخدام أسلوب االنحدار اللوجستي.
جدول (:)4تحليل االنحدار اللوجستي للتنبؤ بحاالت صعوبات تعلم اللغة العربية من خالل
درجات الذاكرة العاملة
Variables in the Equation

)Exp(B

Sig.

df

wald

S.E

B

1.034

.000

1

12.454

.010

.034

درجة الذاكرة

.191

.020

1

5.403

.712

-1.655-

الثابت

وبناءا ً على الجدول  4فإنه يمكن اشتقاق معادلة التنبؤ باألرجحية على النحو التالي:
) – 1.65درجة الذاكرة( In (ODDS) = 0.034
مثال :إذا افترضنا أننا طبقنا مقياس الذاكرة العاملة على طفل (أحمد) وحصل على درجة = 40
فما هو احتمال أن يكون هذا الشخص ممن هم ليسوا ذوي صعوبات تعلم أو من ذوي صعوبات
تعلم اللغة العربية؟
) – 1.65درجة الذاكرة( In (ODDS) = 0.034
In (ODDS) = 0.34 (40) – 1.65 = -. 29
= ODDS
ODDS = 0.74
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وهذا يعني أن الشخص الذي درجته على الذاكرة  40لديه فرصة  0.74أن يكون من
العاديين وهي أقل من فرصته بأن يكون من ذوي صعوبات التعلم.

أما السؤال الثالث فإنه يهتم بنسبة دقة القرار في التصنيف إلى صعوبات تعلم لغة عربية أو عدم
صعوبة بناءا ً على درجات األفراد في الذاكرة العاملة؟ن وقد تمت االجابة عليه من خالل االنحدار
اللوجستي  Logistic Regressionوقد كانت نسبة دقة القرار  73.6كما يبين جدول .5

جدول (: )5تصنيف حاالت صعوبات تعلم اللغة العربية المالحظة والمتنبأ بها
الحاالت المتنبأ بها
نسبة الدقة

الحاالت المتنبأ بها

درجة اللغة العربية
عدم صعوبة

صعوبة

23.3

23

7

صعوبة

92.5

74

6

عدم صعوبة

درجات

اللغة

العربية

النسبة الكلية

73.6

توصيات الدراسة:
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية يمكن التوصية بما يلي :أوال :إيالء
الذاكرة والمفاهيم ذات العالقة بمزيد من االهتمام والبحث لتطوير أدوات قياس مناسبة .ثانيا:
اعتماد الذاكرة العاملة كواحد من المؤشرات األساسية في استراتيجيات تشخيص وتحديد ذوي
صعوبات التعلم وذلك لتجنا االعتماد على محك التباعد لما عليه من مالحظات .ثالثا :إجراء
دراسات طولية للتحقق من العالقة بين األداء في الذاكرة العاملة ألطفال ما قبل المدرسة وظهور
مشكالت أو صعوبات التعلم في مراحل الحقة .رابعاً :إعطاء المزيد من االهتمام لتطوير
استراتيجيات تنمية الذاكرة العاملة وخاصة للطلبة ضعاف التحصيل .وأخيرا ،إجراء المزيد من
62
62

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jadara/vol2/iss1/1

?????: Jordan’s adaptive training program in working memory: A Field stu

البحوث الهادفة إلى زيادة درجة الدقة في التنبؤ بحاالت صعوبات التعلم اعتمادا ً على اختبارات
الذاكرة العاملة وغيرها من االختبارات.
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الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات األردنية في إقليم الشمال من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس وعالقتها ببعض المتغيرات

د .نجوى عبد الحميد دراوشه
الكلية األردنية للعلوم والتكنولوجيا  /األردن

الملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات األردنية بإقليم
الشمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،تكونت عينة الدراسة من ( )382عضوا ً من أعضاء
هيئة تدريس تم اختيارهم عشوائيا ،من أصل ( )500عضو هيئة تدريس من مجتمع الدراسة ،تم
استخدام استبانة كأداة ألغراض الدراسة على نمط ليكرت خماسي التدرج بعد التأكد من صدقها
وثباته ،ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها :أن مستوى الثقافة التنظيمية جاء بدرجة متوسطة .حيث
توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية( = α
 )0.05يُعزى لنوع الجامعة ،والرتبة األكاديمية ،وجاءت لصالح الجامعات الحكومية ،والرتبة
األكاديمية :أستاذ مشارك ،وأستاذ .وعدم وجود فروق يُعزى لمتغير الجنس ،أو للتفاعالت الثنائية،
أو للتفاعالت الثالثية ،بين متغير :نوع الجامعة ،والرتبة األكاديمية ،والجنس .وتوصي الدراسة
بضرورة عقد دورات ،وندوات ،ومحاضرات ،وعمل منشورات ،لتعزيز جانا الثقافة التنظيمية
لدى أعضاء هي ئة التدريس ،وإجراء العديد من البحوث ذات العالقة بموضوع البحث بتناوله
متغيرات أخرى.
الكلمات المفتاحية :الثقافة التنظيمية ،إقليم الشمال ،أعضاء هيئة التدريس ،الجامعات.
at the Teaching Staff Organizational culture as Perceived by
.Jordanian Universities, in Light of Some Variables
By
Dr. Najwa Abdel Hamid Darawsheh
Jordan College of Science and Technology – Jordan
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Abstract
The Dominant Organizational Culture as Perceived by Teaching Staff at
)the Jordanian Universities, in Light of some Variables. A Sample of (382
Teaching staff from different ranks, was chosen randomly from a study population of
(500). A questionnaire with five likert scale as a tool for the study purposes.
Reliability and validity were investigated. The study results showed that there were
significance differences at ( =0.05) in the organizational culture with regard to
teaching staff rank and type of to University, with no difference. According to their
gender. Upon the addition to the study results, the researcher recommended to hold
courses, training, lectures, to encourage organizational culture among the teaching
staff, also the study recommended doing more research regarding the study variables.

Key words: organizational culture, Universities North County.

خلفية الدراسة
تظهر أهمية الثقافة ودورها الحيوي في تكوين وتشكيل شخصية الفرد وقيمه ودوافعه
واتجاهاته ،وتشكل الثقافة إطارا ً ألنماط السلوك المختلفة للفرد ،ولكل مؤسسة أو منظمة ثقافتها
الخاصة تتطور مع تقدم الزمن ،وتتميز المؤسسات العاملة بثقافة خاصة تختلف عن المؤسسات أو
المنظمات األخرى ،وهذا يدل على أن لكل مؤسسة ثقافة وهوية تنتمي للمجال والمكان الخاص بها
يميزها عن ثقافة المنظمات االخرى .لما لها من أهمية كبرى في التأثير على سلوك العاملين،
فالثقافة التنظيمية هي امتداد وانعكاس للثقافة السائدة في المجتمع ،والتي ينعكس تأثيرها على جميع
العاملين .مما أدى إلى إثارة اهتمام الكتاب والباحثين والمهتمين بأهمية الثقافة وعالقتها بالمنظمة
(الرشيد ،)2004 ،ويرى ملحم( )2003:7بأن دراسة الثقافة التنظيمية أصبحت من الضرورات
التي تحتم علينا دراستها ،لما يتميز عالمنا المعاصر من تغيرات ثقافية متالحقة وسريعة غالبا ً ما
يواكبها اهتزازات في القيم ،واالتجاهات ،وأنماط السلوك ،مما يترتا على ذلك ظهور كثير من
المشكالت النفسية ،واالجتماعية ،وتظهر آثارها على سلوكيات األفراد وأفعالهمن.
وأكد الشريف ( )2005:57علىن إن الثقافة التنظيمية تلعا دورا ً رئيسيا ً على جميع
المستويات واألنشطة داخل التنظيم اإلداري فهي تساهم في خلق المناخ التنظيمي الذي يعمل على
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تحسين وتطوير األداء بشكل مالئم وفعال ،فهي إطار معرفي من االتجاهات والقيم ومعايير
السلوك والتوقعات التي يتقاسمها العاملون في المنظمة ،وتؤدي القيم التنظيمية دورا ً هاما في
الحفاظ على هوية المنظمة ورسالتها ،فهي تؤثر على أداء المنظمة ،وأداء الجماعة ،وأداء الفرد،
من خالل القيم والمعايير النابعة من الثقافة التنظيمية التي تؤثر على اتخاذ القرارات اليومية
المتعلقة بإنجاز األعمال الخاصة بالمنظماتن .فقد عرف شاين ( )Schien:1997:9الثقافة
التنظيمية :بأنها ن نمط من االفتراضات األساسية مبتدعة أو مكتشفة أو مطورة من قبل جماعة،
كما تعلمتها من خالل التالؤم مع مشكالت العالم الخارجي ،وضرورات التالؤم الداخلي التي
أثبتت صالحيتها ،لكنها تعد قيمة ،ويجا تعليمها لألعضاء الجدد في المنظمة باعتبارها طرق
وعرفها الكبيسي ()1998
صحيحة لإلدراك والتفكير ،واإلحساس فيما يتعلق بتلك المشكالتن.
ّ
بأنها المناخ اإليجابي الذي يساعد في تبادل المعلومات واألفكار والمشاعر ،ويزيد في االنفتاح
والتأثير في اآلخرين واالعتماد المتبادل ،وهذه جميعا ً تزيد من الرضا واالنتماء للعمل.
أما هوفسد ( )Hofsted,1991فيعرف الثقافة التنظيمية بأنها :البرمجية الذهنية
الجماعية التي تميز أفراد مؤسسة عن غيرها ويرى أن الثقافة التنظيمية تعكسها الممارسات
التنظيمية في كل من الرموز والطقوس والقصص واألساطير والتي تشكل الجزء الظاهر
والمرئي من الثقافة ،بينما تمثل القيم الجزء الخفي المتضمن للسلوك .ووصفها هودج
وانطوني( )Hodge & Anthony, 1991بأنها :منظومة المعاني والقيم ،والمعتقدات،
واألعراف ،والفلسفة ،والتوقعات التنظيمية التي تشكل سمة خاصة للتنظيم بحيث تخلق فهما ً
مشتركا ً حول ماهية التنظيم ،والسلوك المتوقع من األعضاء فيه ،وتساعد في حل مشكالتهم.
أما شيرموبورن ( )Schermerborn,1992يرى بأنها :نظام القيم والمعتقدات التي
يشترك فيها العاملون في التنظيمن .وأكد الفاعوري( )2005:152بأنها:ن السعي إليجاد قيم
وأهداف مشتركة بين العاملين  ،تمثل أحد األدوار الرئيسية للقائد ،من خالل إيجاد طريقة لتنظيم
األعمال،

في

ضوء

القيم

المشتركة

والمعتقدات

التي

تمثلها

المنظمةن.

أما

جونز( )Jones,2004:195الثقافة التنظيمية بأنها :ن مجموعة من القيم والمعايير المشتركة بين
أفراد المنظمة ،والتي تضبط تفاعالت أعضاء المنظمة مع بعضهم بعضاً ،ومع األفراد اآلخرين
خارج المنظمةن.
-

ويرى أبو بكر) )129:2006بأن سر االهتمام المتزايد بثقافة المنظمة على اعتبار

أنها ":من المحددات الرئيسة لنجاح المنظمة أو فشلها على افتراض وجود عالقة ارتباطية بين
نجاح المنظمة وتركيزها على القيم والمفاهيم التي تدفع أعضاءها إلى االلتزام والعمل الجاد
واالبتكار والتحديث والمشاركة في اتخاذ القرارات والعمل للمحافظة على الجودة وتحسين
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الخدمة وتحقيق الميزة التنافسية واالستجابة السريعة المالئمة الحتياجات العمالء واألطراف
ذوي العالقة في بيئة عمل المنظمة" .وتتمثل الثقافة التنظيمية بعدة عناصر نذكر منها ،كما ورد
عن المدهون ،والجزراوي( ،)401-1999:397والعميان( ،)2005:312والحريري()2011
بأنها :القيم التنظيمية ،والمعتقدات التنظيمية واألعراف ،والتوقعات" .للثقافة التنظيمية خصائص
تتمثل بشكل عام ،بمجموعة من القيم واإلتجاهات ،واألفكار ،والمبادئ التي تربط العاملين داخل
المؤسسة،

كما أشار إليها ك ٍل من :حريم ( ،)331:2004والعميان(،)2005:315

والسكارنه( ،)2009وأبو زيادة ( ،)2010نذكر منها اآلتي :الثقافة التنظيمية نظام مركب،
ونظام مرن متغير ومتطور ،و القيم المتحكمة ،والفلسفة والمعايير والقواعد ،وأعطاء أفراد
المنظمة هوية تنظيمية ،وتسهيل اإللتزام الجماعي ،وتعزيز استقرار النظام المؤسسي.
أما القريوتي( )2008:150نالثقافة التنظيمية تعتبر مصدرا ً مهما ً في التأثير على السلوك
التنظيمي ،وتختلف النظرة للثقافة التنظيمية ،حيث يتعامل معها البعض باعتبارها عامالً مستقالً،
والنظر للقيم بانها تنقل بواسطة العاملين إلى التنظيمات كأحد نواتج التنظيم المتمثلة بالقيم ،واللغة
المشتركة ،والرموز ،والطقوس المختلفة التي تتطور مع مرور الوقتن .ويرى العميان ()2008
أن الثقافة التنظيمية شيء يتعلمه اإلنسان ويشاركه فيه أعضاء المجتمع بشكل عام ،وتتكون من
ثالثة عناصر أساسية هي :القيم واألفكار والمبادئ التي تتبلور لدى الفرد ،الخبرة التي يكتسبها
األفراد نتيجة تفاعلهم المستمر مع البيئة التي تحيط بهم سواء كانت بيئة داخلية أو خارجية،
والقدرات والمهارات الفنية التي اكتسبها الفرد في حياته.
إن لكل مؤسسة ثقافة مؤسسية إما أن تكون جيدة أو تكون سيئة ،والثقافة الجيدة تؤدي إلى
سعادة العاملين في تلك المؤسسة ،ويوجد لدينا عدة معايير نحتاج إليها في تطوير الثقافة المناسبة
لكي تكون الثقافة قوية مترابطة وذات أهمية ،واألمر يحتاج إلى أن تمتلك الثقافة القدرة الداخلية
على التكيف مع المتغيرات المؤثرة في الحياة التنظيمية  ،مثل كيفية صنع القرار ،ومن يتخذه،
وكيف توزع المكافآت ،وغيرها .كما تؤثر الثقافة التنظيمية في آراء العاملين وسلوكياتهم في
العمل ولها دور فعال في انجاز العمل المؤسسي)Singh,and Sinha & Mehta’s,2010).
يعد الوعي بالثقافة التنظيمية داخل المؤسسات ضرورة ملحة للعاملين فيها بشكل عام،
وطالما الحديث عن إطار الجامعات أصبح الوعي بأهمية الثقافة التنظيمية من األمور الضرورية
لإلداريين والعاملين في الجامعات ،وذلك إلعطاء صورة واضحة ألنماط التفاعل اإلداري داخل
قنوات الجامعة ،وتعبر عن قيم واتجاهات ومبادئ ومعايير سلوكية يمارسها أعضاء هيئة
التدريس وكافة العاملين ،لتشكل ثقافتهم التنظيمية داخل الجامعات .ويرى بطاح ( )56:2006أن
الثقافة التنظيمية هي :ما يشارك فيه أعضاء المؤسسة من أفكار ،ومبادئ ،ومعايير ،واتجاهات
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توجه سلوكهم ،وتساهم في حل مشكالتهم .كما تمثل الثقافة التنظيمية جانبا ً ذو أهمية كبيرة في
بيئة المنظمة ،وهي نظام القيم والمعتقدات يتقاسمها أعضاء التنظيم لتصبح موجهة للسلوك
الفردي والجماعي ،وتعتبر الثقافة التنظيمية مكونا ً من مكونات األساسية في البيئة الداخلية
للمنظمة ،لذلك قد تجد بعض المنظمات نفسها أمام ثقافة تنظيمية يكثر فيها التناقض ،وهذا يؤكد
على

أن

الثقافة

التنظيمية

ظاهرة

معقدة

تتداخل

في

تركيبها

كثير

من

العناصرن(.عسكر .)2012:74،ويتمثل نجاح الثقافة التنظيمية المؤسسية وتعزيزها باتباع طرق
مختلفة نذكر منها ،كما ورد عن ماهر( ،)2005جالب( ،)2011العميان( ،)2008باآلتي :
 األنظمة  : Systems :وتعني السياسات وأساليب العمل ،ويعُبر عنها في مدى التزامالمنظمة بقيم ،ومعايير سلوكية تجاه العاملين والمجتمع.
 إعالن المبادئ Statements of Principles :وتعني أن تقوم المنظمة بإعالن مبادئهاوقيمها بمسميات مختلفة من وقت آلخر ،وفيها تظهر المنظمة الحقوق والواجبات  ،لكافة
األطراف ذات العالقة.
 الشعارات :Symbols :وهي رسائل منطوقة تعبر عن ثقافة المنظمة بإستخدام دالالتورموز ،تدلل على قيم ومعتقدات ومعايير السلوك للمنظمة.
-

القصص :Stories :وهي القيم وأنماط السلوك التي تعبر تاريخ المنظمة ،الذي يجب
الحفاظ عليه ،وتذكره وسرده أثناء اللقاءات واإلجتماعات بهدف توجيه سلوك األفراد.

 اللغة الدارجة : Jargon :وهي اللغة المستخدمة بشكل غير رسمي ويومي بين العاملين،وهي ذات دالالت ومعنى عند األفراد.
 الطقوس والشعائر :Ceremonics :وهي ممارسة الثقافة بشكل ملموس ومرئي من خاللما تقوم به المنظمة من طقوس وشعائر واحتفاالت بهدف الشراكة اإلجتماعية ومدالجسور
بين المنظمة والعاملين فيها ،والمجتمع الذي تنتمي إليه.
 وبعد ما تتشكل لدى العاملين ثقافة المؤسسة ال بد من العمل الجاد على الحفاظ عليها وتعزيزهاوالعمل ع لى ترسيخ قيم وعادات واعتقادات المؤسسة وديمومتها ،ويتم ذلك من خالالل وسالائل
عدة ،كما ورد عن سترز ،وبرتير(:)Steers& Porter,1991
 أفعال وممارسات اإلدارة العليا :من خالل قيامها باألفعال والسلوكيات الظاهرة التي تدعموتعزز قيم المنظمة واعتقاداتها.
 إدارة الموارد البشرية :وتشمل اختيار العاملين حيث تلعب عملية جذب العاملين وتعيينهممحددا ً كبيرا ً في المحافظة على ثقافة المنظمة وضمان استمراريتها.
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 التطبيع :استيعاب العاملين الجدد ،وذلك بتشريبهم عناصر الثقافة التنظيمية ،ويقع على عاتقاإلدارة مساعدة العاملين الجدد على التكييف مع ثقافة المنظمة ،وهذا أمر ظروري حتى ال
يتغير أداء المنظمة ،وتتم عملية اإلستيعاب من خالل برامج التنوير والتعريف ،والتدريب.
 أنظمة الحوافز والمكافآت الشاملة :بحيث ال تقتصر على المال فحسب بل تشتمل األعراف،والتقدير ،والقبول .كما يجب أن يركز على الجوانب الذاتية ،والعمل ،والشعور باإلنتماء
للمنظمة.
أعضاء هيئة التدريس يمثلون قاعدة الهرم للتعليم العالي في تشكيل الجامعات األردنية،
وأهمية الدور الذي يناط بهم لتحقيق أهداف الجامعات التي يعملون بها ،وتحقيق أهداف مجتمعهم،
كما يمثل عضو هيئة التدريس عضوا ً حيويا ً في إدارة الجامعات وتنظيمها ،ومن خالل الثقافة
التنظيمية التي تسود داخل الجامعات األردنية بوصفها مؤشرا ً للثقافة التنظيمية ،في مختلف أقسام
الجامعة األكاديمية .وترى الباحثة بأن للثقافة التنظيمية الجامعية خصائص جوهرية ،تتمثل
بقدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات ،من خالل تمتعها بخصائص المرونة والتطور
والتكيف مع مستجدات العصر بما يساعد أعضاء هيئة التدريس على الشعور باالستقرار النسبي
مقابل التغيير ،واالهتمام باألمور اإليجابية في المؤسسات الجامعية التي تساعدها على النجاح
والتميز من خالل العمل ضمن الفريق الواحد مع العاملين بها.

الدراسات السابقة
وقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة،

فقد أجرى

فرحان( .)2007دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير الثقافة التنظيمية على سلوك الموظفين
اإلداريين بجامعة صنعاء باليمن ،تكونت عينة الدراسة (  )242فردا ً  ،وأظهرت نتائج الدراسة:
أن الثقافة التنظيمية السائدة بجامعة صنعاء جاءت متوسطة ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى موظفي جامعة صنعاء اإلداريين
تعزى للمتغيرات الديمغرافية ( العمر  ،الجنس  ،سنوات الخدمة  ،المستوى الوظيفي  ،المؤهل
العلمي) ،وأوصت الدراسة بضرورة استيعاب مفهوم الثقافة التنظيمية كمفهوم إداري من قبل
القيادات اإلدارية بجامعة صنعاء باعتبارها مرتكزا هاما يعتمد عليه نجاح أو فشل المنظمات
اإلداري.
أما سميث ( )Smith,2009فقد أجرى دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين الثقافة
ال تنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع في والية فلوريدا األمريكية ،وبين
المتغيرات الشخصية مثل الرتبة األكاديمية ،المنصا ،العمر ،الجنس ،العرق ،المستوى التعليمي،
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التخصص ،الخبرة ،الثقافة التنظيمية ،تكونت عينة الدراسة من( )661من أعضاء هيئة التدريس
تم اختيارهم من ( )27كلية مجتمع في والية فلوريدا األمريكية ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود
عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بين الثقافة التنظيمية وبين المتغيرات الشخصية.
وأجرى دراسة هدفت إلى التعرف على مدى حاجة المنظمات العامة لبناء ثقافة تنظيمية
ايجابية  ،وأثر ذلك على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات من المبحوثين ،وتم تطبيق الدارسة على موظفي األمانة
العامة بجده ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،تكونت من ( )265موظف من مختلف المستويات
أخضعت بياناتها للتحليل اإلحصائي .ومن أبرز نتائج الدراسة :إن هناك عالقة ذات داللة
إحصائية إلدراك العاملين لعناصر الثقافة التنظيمية من خالل(القيم  ،المعتقدات  ،والتوقعات)
السائدة في المنظمة وبين زيادة الشعور بالرضاء الوظيفي .وتتشابه الدراستان في استخدام المنهج
الوصفي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم تطبيق الدراستين في البيئة المحلية السعودية  ،كما
تناولت الدراسة السابقة (القيم التنظيمية ة المعتقدات التنظيمية ة التوقعات التنظيمية ) كعناصر
رئيسية لمتغير الثقافة التنظيمية كمتغير مستقل ،في حين إضافة الدراسة الحالية بعد األعراف
التنظيمية لإلبعاد السابقة  .واختلفت في بيئة تطبق الدراستين  .أما أوجه االختالف فتتمثل في
تركيز الدراسة السابقة على كشف العالقة بين الثقافة التنظيمية االيجابية من خالل إبعادها (القيم
التنظيمية  ،والمعتقدات التنظيمية ،والتوقعات التنظيمية) ،وبين الرضاء الوظيفي للعاملين  ،بينما
الدراسة الحالية ركزت على دراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية من خالل أبعادها ،وبين االنتماء
الوظيفي ،كما تختلفان في طبيعة بيئة التطبيق ،حيث طبقت الدراسة السابقة على منظمة ،أما
الدارسة الحالية فتطبق على الجامعات األردنية بإقليم الشمال.
وأجرى هويس( )Hopes,2009دراسة هدفة إلى الكشف عنى العالقة بين الثقافة
التنظيمية في الجامعات والكليات ذات المصادر المالية المحدودة وبين الثقة التنظيمية والسلوك
التنظيمي السائد في هذه الجامعات والكليات .تكونت عينة الدراسة مكن ) )033من أعضاء هيئة
التدريس و( )162عامالً في مجموعة من الجامعات والكليات منخفضة المصادر المالية في والية
االباما األمريكية .استخدمت الدراسة المقابلة ،وتحليل الوثائق ،والمالحظة في عملية جمع
البيانات .وأشارت نتائج هذه الدراسة أن الثقة التنظيمية بين أعضاء هيئة التدريس واإلداريين في
نفس الجامعة أو الدراسة ،كانت أحد أهم العوامل في بناء الثقافة التنظيمية القائمة على التعاون.
وأشارت نتائج هذه الدراسة أن الثقافة بين أعضاء هيئة التدريس واإلداريين في الجامعة كانت
مصدرا ً مهما ً في بناء ثقافة تنظيمية ايجابية داخل الجامعة أو الكلية.
أما هيومنكو( )Hue-MinKuo,2009فقد أجرى دراسة في الواليات المتحدة
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األمريكية تهدف إلى تعزيز فهم عالقة الثقافة التنظيمية باالتصال اإلداري من وجهة أعضاء هيئة
التدريس واإلداريين ،استخدم الباحث المقابالت للحصول على المعلومات ،فقد أجرى الباحث
المقابالت مع ( )18عضوا هيئة التدريس واإلداريين في ( )18جامعة بحثية كبيرة العام في
الواليات المتحدة .وتشير النتائج الى ثالثة أنماط من العالقات :المهنية ،التفاضلية ومجزأة .كما أن
الثقافة الذاتية والتنوع والتعقيد جزءا ال يتجزأ من كل نمط ،وأوصت الدراسة إلى فهم تصورات
معقدة من العالقات بين أعضاء هيئة التدريس واإلداريين تثير حساسية وعي األفراد في تقديرهم
لكيفية بناء العالقات ،وتساعد على التفكير مليا في الخصائص الثقافية في مؤسسة أكاديمية .حيث
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة السابق في عينة الدراسة(اعضاء هيئة التدريس) والمكان الذي
طبقت فيه ،وفي النتيجة ،واختلفت في كيفية تطبيق األداة التي تمثلت بالمقابالت.
وهدفت دراسة أبو حشيش( )2010التعرف على الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة
األقصى في قطاع غزة وعالقتها بإدارة المعرفة ،وذلك من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية .
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة لمناسبتها لها ،كما استخدم الباحث
استبانة كأداة أساسية ،وطبقها على عينة بلغت ( )98عضوا ً من الهيئة التدريسية في الجامعة التي
بل قوامها( )306تم اختيارهم بالطريقة العشوائية .توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :إن الثقافة
التنظيمية السائدة في جامعة األقصى كما يراها أعضاء الهيئة التدريسية ضعيفة ،وأن مستوى
إدارة المعرفة في جامعة األقصى كما يراها أعضاء هيئة التدريس أيضا ً ضعيفة .وأن ضعف
مستوى إدارة المعرفة في جامعة األقصى له عالقة بضعف الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة.
واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة السابق في المنهجية ،واألداة وطريقة اختيار العينة ،واختلفت
في النتيجة (ضعيفة) ،ومكان تطبيقها(فلسطين) .واختلفت في دراسة الثقافة التنظيمية وعالقتها
بإدارة المعرفة ،بينما الدراسة الحالية تتناول عالقتها باالنتماء الوظيفي.

وهدفت دراسة عبداللطيف ،وجودة ( :)2010لتحديد دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ
بقوة الهوية التنظيمية .تكونت عينة الدراسة من أربع جامعات أردنية خاصة تم اختيارها بصفة
عشوائية ،ووزعت( )280استبانة على أعضاء هيئة التدريس فيها ،حيث استرجع منها ()226
استبانة .وقد استطاعت الدراسة بناء نموذج من تصنيف المبحوثين إلى مجموعتين :من لديهم
شعور ضعيف بالهوية التنظيمية ،ومن لديهم شعور قوي بها بدقة وصلت إلى  .%83كما أظهرت
الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين فيما يتعلق بالهوية التنظيمية
تعود إلى الجنس أو العمر أو الرتبة األكاديمية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعود إلى مدة
العمل في الجامعات الخاصة .وقدمت عدة توصيات تتعلق بضرورة تعزيز الوعي بأهمية الهوية
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التنظيمية فضالً عن توفير الثقافة التنظيمية الداعمة لإلبداع والعمل الجماعي.

أما جمي )James,2010(:أجرى دراسة هدفت الكشف عن الثقافة التنظيمية وعالقتها
ببعض المتغيرات الوظيفية في جامعة والية أيوا األمريكية ،وتكونت عينة الدراسة ()3070
عضو هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والخاصة بوالية أيوا في أمريكيا.
وألغراض الدراسة طبقت االستبانة التي تضم قسمين :القسم األول ويشتمل على فقرات
الثقافة التنظيمية ،والقسم الثاني يشمل على متغيرات الوظيفية كاألداء ،والفاعلية الوظيفية،
واإلبداع ،وكشفت نتائج األثر اإليجابي للثقافة التنظيمية ،على مستويات عالية من األداء التنظيمي
والتنافسي ،والفاعلية التنظيمية ،واالستقرار والديمومة واإلبداع ألعضاء هيئة التدريس .اتفقت
الدراسة الحالية مو الدراسة السابق في المنهجية ،واألداة وطريقة اختيار العينة .واختلفت في
دراسة الثقافة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات الوظيفية ،بينما الدراسة الحالية تتناول
عالقتها باالنتماء الوظيفي ،واختلفت في النتيجة (العالية).

كما أجرى السرحاني ( :)2011دراسة هدفت إلى التعرف على درجة الثقافة التنظيمية
السائدة في جامعتي الجوف والحائل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وعالقتهما بدافعيتهم
للعمل .تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية  ،تكونت عينة الدراسة من ()468
عضو هيئة تدريس في جامعتي الجوف والحائل في المملكة السعودية ,ولتحقيق أهداف الدراسة
تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،وكان من أهم نتائج هذه الدراسة :إن تقديرات أفراد عينة
الدراسة جاءت مرتفعة على مجاالت درجة ممارسة الثقافة التنظيمية ،وكشفت النتائج عن وجود
عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة احصائية بين الدافعية وبين الثقافة التنظيمية  ،وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس ،ووجود فروق احصائية تعزى ألثر الرتبة
األكاديمية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة.

أما في نيجيريا فقد أجرى أديوالي ( ،)Aedwaly,2013دراسة تبين أثر الثقافة
التنظيمية على ممارسات إدارة الكوادر البشرية في بعض الجامعات النيجيرية ،حيث استخدم
الباحث االستبانة كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )237مشاركا ً في الجامعات
الخاصة .توصلت الدراسة إلى وجود عالقة وثيقة قائمة بين الثقافة التنظيمية  ،وعملية
التوظيف ،وبرامج التدريا ،وإدارة األداء الوظيفي ،أداء العاملين ،وهيكل األجور ،وإدارة
التعويض .توصلت نتائج الدراسة :أنه يجا على الموظفين المحتملين أو الباحثين عن عمل إلى
74
74

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jadara/vol2/iss1/1

?????: Jordan’s adaptive training program in working memory: A Field stu

التعرف على الثقافة التنظيمية قبل قبول عروض العمل.

لقد أجري ك ٍل من كار ،وزافار ( )Kaur& Zafar,2015دراسة هدفت إلى معرفة
الثقافة السائدة بين الجامعات العامة والخاصة في جامعات بنجاب بوالية الهور في الباكستان،
استخدم الباحثان االستبانة كأداة للدراسة ،وزعت على  500عضو هيئة تدريس في مختلف
الجامعات ،توصلت نتائج الدراسة :أن ثقافة المنظمة تختلف في الجامعات الخاصة والعامة.
كما تبينت النتائج أن الثقافة التنظيمية هي الكفاءات األساسية ألية منظمة في العصر
الحاضر ،مما ينعكس تأثيره على داء أفراد المجموعات والمنظمة ككل .في ضوء ما سبق فقد
قامت الباحثة بإجراء هذه الدراسة الحالية لمعرفة مستوى الثقافة التنظيمية في الجامعات األردنية
في ضوء العديد من المتغيرات المستقلة.

التعقيب على الدراسات السابقة:
لقد تناولت الدراسات السابقة الثقافة التنظيمية ،وتنوعت بين دراسات عربية وأجنبية،
معظمها تناول بإسلوب كمي مسحي ،وبعضها اآلخر بإسلوب السؤال المفتوح عبر البريد
اإللكتروني ،وبالرغم من التنوع باألساليا إال أن هناك تشابها ً في بعض الجوانا واختالفا ً في
بعضها اآلخر .وقد استفادة الباحثة في بناء أداة الدراسة من الدراسات السابقة ،واألدب النظري
ذي العالقة بموضوع الدراسة .إذا تشابهة هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تناولها موضع
الثقافة التنظيمية في الجامعات ،واختلفت معها بعدم اتخاذ الدراسات السابقة العربية واألجنبية
المتغيرين معاً.
وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسات في تطوير أداة جمع المعلومات ،والتعرف على
نتائجها ومقارنتها بنتائج البحث الحالي واستخدم المعالجات اإلحصائية المناسبة ،وفي تدعيم
بعض اآلراء المتعلقة باإلطار النظري ،لذلك تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في
محاولة التعرف على دور الثقافة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعات األردنية بإقليم
الشمال في ضوء متغيرات الدراسة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعد الثقافة التنظيمية الجامعية إحدى أهم الركائز التي تبنى عليها المبادئ الجامعية ،حيث أنها
تعد بمثابة الحافز لالستقرار والثبات الذي يساهم في تحسين إنتاجية أعضاء هيئة التدريس وزيادة
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دافعيتهم للعمل ،وتحقيق انتمائهم للجامعات التي يعملون بها ،وبالنظر الى األدب السابق للثقافة
التنظيمية ،ودورها في رفع كفاءة اإلنجاز ،والتي تعد الركيزة األساسية التي تبنى عليها نجاح وفشل
المؤسسات ،من هنا فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد في السؤال الرئيس اآلتي:ن ما مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة في جامعات إقليم الشمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها .وتحديدا
حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
السؤال األول :ما درجة توافر الثقافة التنظيمية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس تبعا ً لمتغيرات(الجنس ،والرتبة االكاديمية ،ونوع الجامعة) ؟
السؤال الثاني :ما درجة ممارسة الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعةات األردنيةة فةي إقلةيم
الشمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الثقافة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات األردنية في إقليم الشمال من وجهة نظرهم ،عالقتها بمتغيرات الجنس ،والرتبة
االكاديمية ،ونوع الجامعة.
أهمية الدراسة :تمتاز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات بتناولها موضوعا ً يمثل
مستوى أهمية الثقافة التنظيمية في الجامعات األردنية من كونها تؤثر في سلوك أعضاء هيئة
التدريس ،وتحديد كيفية آلية التفاعل بين األعضاء واإلدارة الجامعية والطلبة .حيث تنبثق أهمية
الدراسة من باآلتية:
• قد تسهم نتائج هذه الدراسة في تعريف أعضاء هيئةة التةدريس فةي الجامعةات األردنيةة الحكوميةة
والخاصة بأهمية الثقافة التنظيمية في تعزيز انتمائهم لجامعاتهم.
• اعطاء تصورا ً كامالً ألعضاء هيئة التدريس عن الواقع الراهن لدرجة تطبيق الثقافة التنظيمية في
الجامعات األردنية.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
الثقافة التنظيمية :عرفها كل من هودج وانطوني ( )Hodge & Anthony, 1991بأنها:
منظومة المعاني والقيم ،والمعتقدات ،واألعراف  ،والتوقعات ،والفلسفة ،والتوقعات التنظيمية
التي تشكل سمة خاصة للتنظيم بحيث تخلق فهما ً مشتركا ً حول ماهية التنظيم ،والسلوك المتوقع
من األعضاء فيه ،وتساعد في حل مشكالتهم .وتعرفه الباحثتان إجرائيا ً في هذه الدراسة بأنها:
مجموعة من المعتقدات ،والقيم ،والممارسات السائدة والمعبرة من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات األردنية ،والتي سيتم قياسها من خالل إجابات أفراد عينة الدراسة على
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فقرات أداة الدراسة التي أُعدت ألغراض هذه الدراسة.
أعضاء هيئة التدريس :هم األشخاص المؤهلين علميةاً ،ويحملةون الرتةا العلميةة( أسةتاذ،
وأستاذ مشارك ،وأستاذ مساعد ،ومدرس) ،ويدرسةون فةي الجامعةات األردنيةة فةي إقلةيم الشةمال
(جامعةةة جةةرج ،وجامعةةة إربةةد األهليةةة ،وجامعةةة جةةدارا ،وجامعةةة آل البيةةت ،وجامعةةة العلةةوم
والتكنولوجيا ،وجامعة اليرموك) في العام الدراسي 2015 / 2014م.
محددات الدراسة :المحدد البشري والمكاني والزماني  :اقتصرت هذه الدراسة علةى أعضةاء
هيئةةةةة التةةةةدريس فةةةةي جامعةةةةات إقلةةةةيم الشةةةةمال فةةةةي المملكةةةةة األردنيةةةةة الهاشةةةةمية للعةةةةام
الدراسةي( .)2015/2014حيةةث حةددت االداة واقتصةةرت هةذه الدراسةةة علةى إجابةةة أعضةاء هيئةةة
التدريس على فقرات استبانة الثقافة التنظيمية المكونة من( )34فقرة ،ومةا تتمتةع بةه مةن خصةائص
سيكومترية من صدق وثبات .
مجتمو الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية في إقليم
ُ
الشمال ،البال عددهم اإلجمالي ( )2570عضو هيئة تدريس ،للعام الدراسي(.)2015/2014
وتكونت عينة الدراسة من ( )500عضوا ً من أعضاء هيئة التدريس م َمن هم :برتبة أستاذ،
َ
وأستاذ مشارك ،وأستاذ مساعد ،ومدرس ،تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ،إذ تم اختيار
عينة ممثلة لمجتمع الدراسة بنسبة( ،)%20وقد استرجع ( )382استبانة من االستبانات التي
قامت الباحثة بتوزيعها.

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثتان بتطوير استبانة لمعرفة مستوى الثقافة التنظيمية لدى
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية بإقليم الشمال وعالقتها ببعض المتغيرات ،وقد تم بناء
وتطوير هذه االستبانة بالرجوع الى :األدب النظري والدراسات السابقة المتعلق بالثقافة التنظيمية،
وألخذ بآراء المحكمين والمختصين التربويين .وقد تكونت االستبانة من قسمين :القسم األول:
معلومات شخصية عن المجيبين ،وشملت (نوع الجامعة ،والرتبة األكاديمية ،والجنس) .تكون القسم
الثاني :بصورته النهائية من(  )34فقرة موزعة على ستة مجاالت .تم اعتماد نموذج ليكرت
خماسي التدريج (كبيرة جدا ً ،وكبيرة ،ومتوسطة ،وقليلة ،وقليلة جداً) ،وهي تمثل
رقيماً( )1،2،3،4،5على الترتيا للفقرات اإليجابية وعكست للفقرات السلبية.
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معيار تصحيح أداة الثقافة التنظيمية :تم اعتماد النموذج اإلحصائي ذي التدرج النسبي،
بهدف إطالق األحكام على المتوسطات الحسابية الخاصة بأداة الدراسة وفقراتها .والجدول(:)1
المعيار اإلحصائي لتحديد مستوى الثقافة التنظيمية ألفراد عينة الدراسة
المتوسط الحسابي

المستوى

من  – 1.00أقل من 1.80

متدني جدا ً

من  – 1.80أقل من 2.60

متدني

من  – 2.60أقل من 3.40

متوسط

من  – 3.40أقل من 4.20

عالي

من 5.00 – 4.20

عالي جدا ً

صدق أداة الدراسة وثباتها:
ضها على عدد من المحكمين من ذوي
عر ُ
تم التأكد من الصدق الظاهري لألداة ،فقد تم َ
الخبرة واالختصاص من األساتذة في الجامعات األردنية ،إذ بل عددهم ( )20محكما ً من أعضاء
هيئة التدريس في كليات التربية في الجامعات األردنية وتم األخذ برأيهم ومالحظاتهم حول مالءمة
فقرات االستبانة من حيث (:ومدى مناسبة الفقرات للمجال الذي تندرج تحته ،ووضوح الفقرات،
ومدى دقة وسالمة الصياغة اللغوية) .انتماء كل فقرة للمجال الخاص بها ،ودرجة دقة وسالمة
الصياغة اللغوية ووضوح الفقرات) .وقد تم إجراء التعديالت على االستبانة بعد تحكيمها ْ
وفق ما
أوصى به المح ِكمون من حيث حذف بعض الفقرات ،أو اإلبعاد ،أو الدمج ،أو إعادة الصياغة ،وبل
مجموع فقرات االستبانة بعد التحكيم( )34فقرة .وللتحقق من ثبات أداة الدراسة فقد تم استخدام
معادلة كروباخ ألفا لالتساق الداخلي(.)Cronbach’s Alpha

وجدول ( :)2يمثل معامالت ثبات االعادة (بيرسون) ومعامالت ثبات االتساق الداخلي
(كرونباخ ألفا) لكل مجال من مجاالت الثقافة التنظيمية ولفقرات الثقافة التنظيمية ككل
رقم

المجال

عدد الفقرات

معرررامالت ثبرررات االعرررادة معامالت
(بيرسون)

ثبات

االتساق

الداخلي (كرونباخ)

1

القيم التنظيمية

6

0.75

0.81

2

المعتقدات التنظيمية

5

0.81

0.84

3

ثقافة األعراف التنظيمية

5

0.76

0.81
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4

ثقافة البحث العلمي

6

0.74

0.80

5

ثقافة البيئة التنظيمية

5

0.78

0.84

الثقافة التنظيمية ككل

34

0.81

0.84

ويالحأ من الجدول ( )2أن ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة بلغت ( ،)0.81ومجاالتها تراوحت
بين ( ،)0.81-0.74في حين أن ثبات اإلعادة ألداة الدراسة بلغت قيمته( ،)0.84ومجالتها تراوحت
بين( .)0.84-0.80وتعد هذه القيم مناسبة لغايات هذه الدراسة.
إجراءات الدراسة:
تمثلت إجراءات الدراسة باآلتي :تم بناء أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها ،ثم تحديد
مجتمع الدراسة وعينتها .والحصول على كتاب تسهيل مهمة إلجراءات الدراسة ،ثم جمع البيانات
وتبويبها ،وإدخالها على الرزم اإلحصائية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.SPSS
متغيرات الدراسة  :تناولت هذه الدراسة نوعين من المتغيرات اآلتية:

أوالً :المتغيرررات المسررتقلة :نةةوع الجامعةةة :ولةةه مسةةتويان( :حكوميةةة ،وخاصةةة) .والرتبةةة
األكاديمية :ولها أربع مستويات( :مدرس ،وأستاذ مساعد ،وأستاذ مشةارك ،وأسةتاذ) ،والنةوع :ولةه
مستويان ( ذكر ،أنثى).
ثانيا :المتغير التابو :مستوى الثقافة التنظيمية ،ولها خمس مسةتويات( :كبيةرة جةداً ،وكبيةرة،
ومتوسطة ،وقليلة ،وقليلة جدا ً).
المعالجات االحصائية  :تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وتحليل التباين
المتعدد ،حيثما لزم وحسا متغيرات الدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت هذه الدراسة الكشف عن مستوى الثقافة التنظيمية في جامعات إقليم الشمال من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ،ولتحقيق ذلك تمت االجابة عن أسئلتها وفق تسلسلها،
وعلى النحو اآلتي:
النتائج ال ُمتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها :ما درجة توافر الثقافة التنظيمية في
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الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا ً لمتغيرات(الجنس ،والرتبة
االكاديمية ،وسنوات الخبرة) ؟
لإلجابة على هذا السؤال؛ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لتقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء هيئة التدريس)على الثقافة التنظيمية ككل ،تبعا ً لمتغير
(نوع الجامعة ،والرتبة األكاديمية ،والجنس).

والجدول(  :)3يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) على الثقافة التنظيمية ككل ،تبعا ً لمتغير(نوع الجامعة ،والرتبة
األكاديمية ،والجنس)
الرتبة االكاديمية
نةةةةةةوع
الجامعة

حكومية

خاصة

الكلي

محاضر

الجنس

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

الكلي

أستاذ

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

االمتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحةةةةةراف

المتوسةةةةةط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

ذكر

2.80

.89

أنثى

2.70

.84

الكلي

2.76

.87

ذكر

2.43

.99

أنثى

1.88

.16

الكلي

2.29

.88

ذكر

2.69

.92

أنثى

2.55

.83

الكلي

2.64

.89

3
.10

.
66

2
.70

.
74

2
.95

.

2

2

.

2
.52
3
.02

.62
2
.85

3

.

74

.10

3
.45

.
76

3
.15

.15

.35
.

75

3
.42

80

2

1

.
82

2
.59

.

.
96

2
.72

.

.
87

3
.10

.

84

.
80

.78

78
3

3

.

83

.
81

.10

.11
3

.

3

.
76

.
74

.18

79

.
.24

2

.

78
3

8

.93

78
3

.12

84

.01

69
2

71

3

.

.48

.

81
3

.

3

.
83

.

2

.27

3
.38

75

.92

91

.

3

.

.54

76

.19

74

.38

3
.07

72

.67

3
.26

.
74

3

.

77

3
.19

7

.
80

2
.86

.

.
85

3
.02

.
83

يُالحأ من الجدول ( )3وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفةراد عينةة
الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) على الثقافة التنظيمية ككةل ،تبعةا ً لمتغيةر (نةوع الجامعةة ،والرتبةة
األكاديمية ،والجنس) ،ولتحديد الداللة اإلحصائية لهذه الفروق الظاهريةة ،تةم تطبيةق تحليةل التبةاين
الثالثي ( ،)Three way ANOVAوالجدول ( :)4تحليةل التبةاين الثالثةي للمتوسةطات الحسةابية
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لتقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) على الثقافة التنظيمية ككل ،تبعا ً لمتغير (نةوع
الجامعة ،والرتبة األكاديمية ،والجنس) او التفاعل بينهما.
المتغير

مجموع المربعات

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

متوسط المربعات قيمة ف

نوع الجامعة

5.232

1

5.232

*8.800

.003

الرتبة األكاديمية

20.043

3

6.681

*11.237

.000

الجنس

1.095

1

1.095

1.842

.176

1.617

3

.539

.906

.438

.167

1

.167

.280

.597

1.880

3

.627

1.054

.369

الجامعة

نوع

×

الرتبة األكاديمية
نوع الجامعة ×
الجنس
الرتبة
األكاديمية × الجنس
نوع الجامعة
× الرتبة األكاديمية×

1.362

.454

3

.764

.515

الجنس
الخطأ
المجموع
ال ُمعدّل

217.614

366

260.527

381

.595

يظهر من الجدول ( :)4وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية (α
=  )0.05بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات أفراد عينة الدراسة على الثقافة التنظيمية ككل،
يُعزى لمتغير نوع الجامعة ،حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0.003وهي أقل من مستوى
الداللة اإلحصائية ( ،)α = 0.05ومن جدول المتوسطات الحسابية الجدول ( )14تبين ان الفرق
الدال احصائيا ً لصالح أفراد عينة الدراسة في الجامعات (الحكومية) .وتعزو الباحثتان االختالف
إلى :أن الجامعات الحكومية تتمتع بمعايير وقوانين واضحة ،فهي مؤسسة اجتماعية غير ربحية
هدفها االستقرار ،بعكس الجامعات الخاصة على الرغم من توفر تطبيق القوانين واألنظمة إال انها
مؤسسات ربحية والقوانين واألنظمة تكيفها حسا مصالحها وحاجاتها ،باإلضافة عدم تمتع عضو
هيئة التدريس في الجامعات الخاصة باالستقرار الوظيفي ،وكثرة الضغوط اإلدارية ،وتعدد
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األدوار التي يقوم بها األعضاء والقيادات التربوية التي تمتاز بعدم الثبات.
وأظهرت النتائج :وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية ( = α
 )0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفةراد عينةة الدراسةة (أعضةاء هيئةة التةدريس) علةى
الثقافة التنظيميةة ككةل ،تُعةزى لمتغيةر الرتبةة األكاديميةة ،حيةث كانةت قيمةة الداللةة اإلحصةائية
( ،)0.000وهي أقةل مةن مسةتوى الداللةة اإلحصةائية ( ،)α = 0.05ولمعرفةة لصةالح مةن تلةك
الفروق الدالة احصائيا ً وفقا ً لمتغيةر الرتبةة األكاديميةة؛ تةم اسةتخدام اختبةار شةيفيه (')Schaffer
للمقارنات البعدية(.)post-Hoc Analysis.

والجدول ( )5يبين :نتائج اختبار شيفيه لمقارنة المتوسةطات الحسةابية لتقةديرات أفةراد عينةة
الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) على الثقافة التنظيمية ككل ،تبعا ً لمتغير الرتبة األكاديمية
الفرق بين المتوسطين الحسابيين
الرتبة
األكاديمية

المتوسط
الحسابي

مدرس

2.64

أستاذ مساعد

2.85

أستاذ مشارك

3.15

أستاذ

3.42

أستاذ
مساعد

أستاذ
مشارك

-

أستاذ

*

*

*

*
-

يظهر الجدول ( )5فرق دال احصائيا ً بين المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة
الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) ذوي الرتبة األكاديمية (محاضر ،وأستاذ مساعد) مقارنة
بالمتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) ذوي الرتبة األكاديمية
(أستاذ مشارك) ،ولصالح تقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) ذوي الرتبة
األكاديمية (أستاذ مشارك) .ووجود فرق دال
احصائيا ً بين المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء هيئة التدريس)
ذوي الرتبة األكاديمية (محاضر ،وأستاذ مساعد) مقارنة بالمتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة
الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) ذوي الرتبة األكاديمية (أستاذ) ،ولصالح تقديرات أفراد عينة
الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) ذوي الرتبة األكاديمية (أستاذ)  .وقد تعزو الباحثتان إلى أن
أصحاب الرتا األكاديمية األعلى ،يحتاجون إلى ظروف عملية لتناسبهم ،وبالتالي فمن الطبيعي
أن يتأثر أداؤهم بالثقافة التنظيمية السائدة .بينما أصحاب الرتا األكاديمية األخرى غالبا ً ما يكونوا
مندفعين غير مستقرين يسعون بشكل جاد إلى الحصول على الفرص الوظيفية مهما كانت
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طبيعتها ،ومن السهل التخلي عن عمله إذا وجد مكانا ً أفضل .وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع
نتائج دراسة كاور& زافار( .)Kaur&Zafar,2015التي أظهرت وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى ألثر الرتبة األكاديمية .واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة السرحاني
( ،)2011التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الرتبة األكاديمية.
وأظهرت نتائج الدراسة :عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية (α
=  ) 0.05بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات أفراد عينة الدراسة على الثقافة التنظيمية ككل،
يُعزى لمتغير الجنس ،حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0.176وهي أكبر من مستوى
الداللة اإلحصائية ( .)α = 0.05وقد تعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة اإلدارة الجامعية التي تتسم
بالمنافسة ،وتشجيع أعضاء هيئة التدريس من ذكور وإناث ،على الوعي بأهمية الثقافة التنظيمية،
وهذا يعني أن مستوى العالقات اإلنسانية بين أعضاء هيئة التدريس ال تتأثر بجنس الفرد ،بل
بكيفية إدراكه ألهمية الثقافة التنظيمية ،وإلى مستوى االتصال والديمقراطية والتشاركية بينهم ،ال
تترك أثرا ً للجنس .اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة السرحاني( ، )2011واختلفت نتائج
الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كاور& زافار(.) Kaur& Zafar,2015
و توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
االحصائية ( )α = 0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على الثقافة
التنظيمية ككل ،تُعزى للتفاعل الثنائي بين متغيري( :نوع الجامعة ،والرتبة االكاديمية) ومتغيري:
(نوع الجامعة ،والجنس) ومتغيري( :الرتبة االكاديمية ،والجنس) ،حيث كانت قيم الداللة
اإلحصائية على الترتيا ( ،)0.369 ،0.597 ،0.438وهي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية
(.)α = 0.05
كما وأظهرت نتائج الدراسة :عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
االحصائية ( )α = 0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على الثقافة
التنظيمية ككل ،تُعزى للتفاعل الثالثي بين متغير (نوع الجامعة ،والرتبة االكاديمية ،والجنس)،
حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية على الترتيا ( ،)0.515وهي أكبر من مستوى الداللة
اإلحصائية ( .)α = 0.05كما تم من حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لتقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) على كل مجال من مجاالت الثقافة
التنظيمية (القيم التنظيمية ،والمعتقدات التنظيمية ،وثقافة األعراف التنظيمية ،وثقافة البحث
العلمي ،وثقافة البيئة التنظيمية) تبعا ً لمتغير (نوع الجامعة ،والرتبة األكاديمية ،والجنس) ،وجود
فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء هيئة التدريس)
على كل مجال من مجاالت الثقافة التنظيمية (القيم التنظيمية ،والمعتقدات التنظيمية ،وثقافة
األعراف التنظيمية ،وثقافة البحث العلمي ،وثقافة البيئة التنظيمية) ،تبعا ً لمتغير (نوع الجامعة،
والرتبة األكاديمية ،والجنس) ،ولتحديد الداللة اإلحصائية لهذه الفروق الظاهرية ،تم تطبيق تحليل
التباين الثالثي ال ُمتعدد ( ، )Three way MANOVAحيث تبين وجود فرق ذي داللة
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إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α = 0.05بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات أفراد
عينة الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) على كل مجال من مجاالت الثقافة التنظيمية (القيم
التنظيمية ،والمعتقدات التنظيمية ،وثقافة األعراف التنظيمية ،وثقافة البحث العلمي ،وثقافة البيئة
التنظيمية) يُعزى لمتغير نوع الجامعة ،حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية أقل من مستوى الداللة
اإلحصائية (>)α = 0.05
ومن جدول المتوسطات الحسابية الجدول ( )17يتبين ان الفرق الدال احصائيا ً لصالح أفراد عينة
الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) في الجامعات (الحكومية) .وجود فروق ذات داللة احصائية عند
مستوى الداللة االحصائية ( )α = 0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على كل مجال من مجاالت الثقافة التنظيمية (القيم التنظيمية ،والمعتقدات التنظيمية ،وثقافة
األعراف التنظيمية ،وثقافة البحث العلمي ،وثقافة البيئة التنظيمية) تُعزى لمتغير الرتبة
األكاديمية ،حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية أقل من مستوى الداللة اإلحصائية (،)α = 0.05
ولمعرفة لصالح من تلك الفروق الدالة احصائيا ً وفقا ً لمتغير الرتبة األكاديمية؛ حيث تم استخدام
اختبار شيفيه (' )Scheffeللمقارنات البعدية ،وتبين وجود فرق دال احصائيا ً بين المتوسط
الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة ذوي الرتبة األكاديمية (محاضر ،وأستاذ مساعد) مقارنة
بالمتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة ذوي الرتبة األكاديمية (أستاذ مشارك) ،ولصالح
تقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) ذوي الرتبة األكاديمية (أستاذ مشارك).
ووجود فرق دال احصائيا ً بين المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة ذوي الرتبة
األكاديمية (محاضر ،وأستاذ مساعد) مقارنة بالمتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة،
ذوي الرتبة األكاديمية (أستاذ) ،ولصالح تقديرات أفراد عينة الدراسة ذوي الرتبة األكاديمية
(أستاذ).
وتوصلت نتائج الدراسة عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( = α
 )0.05بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت الثقافة
التنظيمية (القيم التنظيمية ،والمعتقدات التنظيمية ،وثقافة األعراف التنظيمية ،وثقافة البحث
العلمي ،وثقافة البيئة التنظيمية) يُعزى لمتغير نوع الجنس ،حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية
( ،)0.176وهي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ( .)α = 0.05كما بينت نتائج الدراسة عدم
وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية ( )α = 0.05بين المتوسطات
الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت الثقافة التنظيمية (القيم
التنظيمية ،والمعتقدات التنظيمية ،وثقافة األعراف التنظيمية ،وثقافة البحث العلمي ،وثقافة البيئة
التنظيمية) تُعزى للتفاعل الثنائي بين متغيري( :نوع الجامعة ،والرتبة االكاديمية)،
ومتغيري(:نوع الجامعة ،والجنس) ،ومتغيري( :الرتبة االكاديمية ،والجنس) ،حيث كانت قيم
الداللة اإلحصائية على الترتيا ( ،)0.369 ،0.597 ،0.438وهي أكبر من مستوى الداللة
اإلحصائية (.)α = 0.05
كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية (α
=  )0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت
الثقافة التنظيمية (القيم التنظيمية ،والمعتقدات التنظيمية ،وثقافة األعراف التنظيمية ،وثقافة البحث
العلمي ،وثقافة البيئة التنظيمية) تُعزى للتفاعل الثالثي بين متغير (نوع الجامعة ،والرتبة
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االكاديمية ،والجنس) ،حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية على الترتيا ( ،)0.515وهي أكبر من
مستوى الداللة اإلحصائية (.)α = 0.05
النتائج ال ُمتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها :نص على :ن ما درجة ممارسة الثقافة التنظيمية السائدة
في الجامعات األردنية في إقليم الشمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟
لإلجابة على هذا السؤال؛ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لتقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء هيئة التدريس) على فقرات الثقافة التنظيمية ككل ،وكل
مجال من مجاالت القيم التنظيمية (القيم التنظيمية ،والمعتقدات التنظيمية ،وثقافة األعراف
التنظيمية ،وثقافة البحث العلمي ،وثقافة البيئة التنظيمية) ،والجدول( )6التالي يبين ذلك.

جدول( : )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء
هيئة التدريس) على فقرات الثقافة التنظيمية ككل ،وكل مجال من مجاالت القيم التنظيمية مرتبة
تنازليا ً حسا المتوسطات الحسابية

رقم المجال

المجال

5

2

المتوسط الحسابي*
ثقافة

البيئة التنظيمية
المعتقدا
ت التنظيمية

االنحراف

الرتبة

المعياري

مستوى

3.24

1.09

1

عالي

3.07

0.94

3

متوسط

ثقافة
3

األعراف

1.05

2.92

4

متوسط

التنظيمية
4

1

ثقافة
البحث العلمي
القيم
التنظيمية
الثقافة
التنظيمية ككل

2.90

0.96

5

متوسط

2.88

0.86

6

متوسط

3.02

0.83

متوسط

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5
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يالحأ من الجدول ( )6أن مستوى الثقافة التنظيمية في جامعات إقليم الشمال من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس فيها (متوسطة) بمتوسط حسابي ( .)3.02حيث جاء المجال الخامس (ثقافة
البيئة التنظيمية) في المرتبة االولى بمتوسط حسابي ( )3.24وبمستوى (عالياً) ،في حين جاء
المجال األول (القيم التنظيمية) في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )2.88وبمستوى (متوسط).
كما يالحأ من الجدول ( )10أن مجال واحد فقط جاء بمستوى عالي وهو مجال (ثقافة البيئة
التنظيمية) ،في حين جاءت باقي المجاالت الخمسة بمستوى متوسط وهي على الترتيا (ثقافة
المعتقدات التنظيمية ،وثقافة األعراف التنظيمية ،وثقافة البحث العلمي ،والقيم التنظيمية) .وتم
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء هيئة
التدريس) على كل فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت الثقافة التنظيمية  ،وفيما يلي عرض
لذلك :فقرات المجال األول (القيم التنظيمية)
الجدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء
هيئة التدريس) على فقرات المجال األول (القيم التنظيمية) ،مرتبة تنازليا ً حسا المتوسطات
الحسابية
الفقرة

رقم
الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي*

المعيار

الرتبة

مستوى

 5تحترم إدارة الجامعة التعددية الفكرية بين العاملين

3.13

1.35

 1متوسط

 6تطبق إدارة الجامعة القوانين واألنظمة على العاملين بالمساواة.

2.96

1.11

 2متوسط

 3تهتم اإلدارة بتوسيع دائرة مشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرارات

2.90

1.18

 3متوسط

اإلداريةة ضمن بيئة العمل األكاديمي
 4تقةوم اإلدارة بإشةةراك العةةاملين فةةي وضةع مقترحةةات للخةةةدمات التةةي

2.81

1.19

 4متوسط

تقدمها للطلبة
 2تشجع اإلدارة العاملين على تنمية أفكار جديدة والتقدم بها لإلدارة.

2.76

1.05

 5متوسط

 1تكَرم إدارة الجامعة العاملين الذي يُسهمون في بناء ونشر قيم االنتمةاء

2.74

1.25

 5متوسط

في الجامعة.
فقرات المجال األول ككل

2.88

0.86

متوسط

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5
يالحأ من الجدول ( )7أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال األول تراوحت بةين ()2.74
و( )3.13بمستوى (متوسط) .حيث جاءت الفقرة رقم ( )5التي نصت علةى ن تحتةرم إدارة الجامعةة
التعددية الفكرية بين العاملين ن في المرتبة األولى بمتوسةط حسةابي ( )3.13وبمسةتوى (متوسةط)،
في حين جاءت الفقرة رقم ( )1التي نصت على ن تكَرم إدارة الجامعةة العةاملين الةذي يُسةهمون فةي
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بناء ونشةر قةيم االنتمةاء فةي الجامعةة ن فةي المرتبةة األخيةرة بمتوسةط حسةابي ( )2.74وبمسةتوى
(متوسط) .كما يتبين من الجدول ( )6أن جميع الفقرات جاءت بمستوى (متوسط).
فقرات المجال الثاني (المعتقدات التنظيمية)
الجدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (أعضاء
هيئة التدريس) على فقرات المجال الثاني (المعتقدات التنظيمية) ،مرتبة تنازليا ً حسا المتوسطات
الحسابية
* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5
رقم الفقرة

2

الفقرة

توجد قناعةات مشةتركة بةين العةاملين بأهميةة المشةاركة فةي عمليةة

المتوسط

االنحراف

الحسابي*

المعياري

3.17

1.30

الرتبة

مستوى

 1متوسط

اتخاذ القرار
3

تمتلك المهارات الالزمةة التةي تؤهلةك إلنجةاز مهةةام وظيفتةةك ذاتيةا

3.14

1.36

 2متوسط

بدون الحاجة إلى
توضيح من اإلدارة العليا.

4

تهتم اإلدارة بتعريف العاملين بالتحديات التي تواجهها.

3.03

1.36

 3متوسط

1

تطبةةق إدارة الجامعةةة معةةايير موضةةوعية قةةادرة علةةى تقيةةيم أداء

3.01

1.24

 4متوسط

العاملين.
5

يوجد تكافؤ بين السلطة والمسؤولية المعطاة للعاملين في بيئة العمةل

2.98

1.34

 5متوسط

األكاديمي
فقرات المجال الثاني ككل

3.07

0.94

متوسط

يالحأ من الجدول ( )8أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الثاني تراوحت بةين ()2.98
و( )3.17بمستوى (متوسط) .حيث جاءت الفقرة رقم( )2التي نصت على ن توجد قناعات مشةتركة
بين العاملين بأهمية المشاركة في عملية اتخاذ القرار ن في المرتبة األولى بمتوسط حسةابي ()3.17
وبمستوى (متوسط) ،في حين جاءت الفقرة رقم ( )5التةي نصةت علةى ن يوجةد تكةافؤ بةين السةلطة
والمسؤولية المعطةاة للعةاملين فةي بيئةة العمةل األكةاديمي ن فةي المرتبةة األخيةرة بمتوسةط حسةابي
( )2.98وبمسةةتوى (متوسةةط) .كمةةا تبةةين مةةن الجةةدول( )12أن جميةةع الفقةةرات جةةاءت بمسةةتوى
(متوسط).
فقرات المجال الثالث (ثقافة األعراف التنظيمية)
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الجدول ( :)9المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة لتقةديرات أفةراد عينةة الدراسةة
(أعضاء هيئة التدريس) على فقرات المجال الثالث (ثقافة األعراف التنظيمية) ،مرتبة تنازليا ً حسةا
المتوسطات الحسابية
الفقرة

رقم الفقرة

المتوسط الحسابي* االنحراف المعيار

 1تسةةعى األعةةراف السةةائدة بةةين العةةاملين إلةةى التكيةةف مةةع

3.02

الرتبة

1.34

مستوى
 1متوسط

مستجدات بيئة العمل.
 3يٌقدم العةاملون األكثةر خبةرة فةي العمةل بمسةاعدة زمالئهةم

1.27

2.97

 2متوسط

األقل خبره بالعمل
 4تساعد األعراف السائدة فةي الجامعةة علةى زيةادة التعةاون

1.28

2.97

 2متوسط

بين العاملين
 5تلزم اإلدارة بنشر قصص نجاح العاملين وإبراز انجازاتهم

2.84

1.30

 3متوسط

 2تسةةاعد المعةةايير السةةائدة بةةين العةةاملين علةةى تهيئةةة منةةاخ

2.82

1.32

 4متوسط

يةشجع اإلبةداع.
فقرات المجال الثالث ككل

1.05

2.92

متوسط

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5
يالحأ من الجدول ( )9أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الثالث تراوحت بين ()2.82
و( )3.02بمستوى (متوسط) .حيث جاءت الفقرة رقم ( )2التي نصت على ن تسعى األعراف
السائدة بين العاملين إلى التكيف مع مستجدات بيئة العمل ن في المرتبة األولى بمتوسط حسابي
( )3.02وبمستوى (متوسط) ،في حين جاءت الفقرة رقم ( )2التي نصت على ن تساعد المعايير
السائدة بين العاملين على تهيئة مناخ يةشجع اإلبةداع ن في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ()2.82
وبمستوى (متوسط) .كما يتبين من الجدول ( )13أن جميع الفقرات جاءت بمستوى (متوسط).
فقرات المجال الرابو (ثقافة البحث العلمي)
الجدول ( :)10المتوسطات الحسابية واالنحرافةات المعياريةة لتقةديرات أفةراد عينةة الدراسةة
(أعضاء هيئة التدريس) على فقةرات المجةال الرابةع (ثقافةة البحةث العلمةي) ،مرتبةة تنازليةا ً حسةا
المتوسطات الحسابية
رقم الفقرة

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي*

المعيار

الرتبة

مستوى
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3

توفر إدارة الجامعة للعاملين مصادر المعرفةة العلميةة الكافةة

1
3.16

متوسط

1.29

إلنجاز بحوثهم.
2

تقةةوم إدارة الجامعةةة بإشةةراك العةةاملين بمةةؤتمرات ونةةدوات

2
2.89

متوسط

1.35

علمية حديثة.
5

تهيةةئ إدارة الجامعةةة للعةةاملين فةةرص نشةةر بحةةوثهم فةةي

2
2.86

متوسط

1.27

المجالت العلمية .
4

تحرص على تفعيل الشراكة البحثية بةين العةاملين والمجتمةع

4
2.84

متوسط

1.30

المحلي.
6

تتبنى إدارة الجامعة أفكار بحثيه جديدة هادفة لحل مشكالتها

 1توفر إدارة الجامعة للعاملين الدعم المادي والمعنوي إلجةراء
بحوثهم العلمية.
فقرات المجال الرابو ككل

2.82

1.46

2.80

1.29

2.90

0.96

4

متوسط

5

متوسط

متوسط

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5
يالحةةأ مةةن الجةةدول ( )10أن المتوسةةطات الحسةةابية لفقةةرات المجةةال الرابةةع تراوحةةت بةةين
( )2.80و( )3.16بمستوى (متوسط) .حيث جاءت الفقرة رقم ( )3التةي نصةت علةى ن تةوفر إدارة
الجامعة للعةاملين مصةادر المعرفةة العلميةة الكافةة إلنجةاز بحةوثهم ن فةي المرتبةة األولةى بمتوسةط
حسابي ( )3.16وبمستوى (متوسط) ،في حين جاءت الفقرة رقم ( )1التي نصت على ن تةوفر إدارة
الجامعة للعاملين الدعم المادي والمعنوي إلجةراء بحةوثهم العلميةة ن فةي المرتبةة األخيةرة بمتوسةط
حسابي ( )2.80وبمستوى (متوسط) .كما يتبين من الجدول ( )14أن جميع الفقرات جاءت بمستوى
(متوسط).
فقرات المجال الخامس (ثقافة البيئة التنظيمية)
الجدول ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةة لتقةديرات أفةراد عينةة الدراسةة
(أعضاء هيئة التدريس) على فقرات المجال الخامس (ثقافة البيئة التنظيميةة) ،مرتبةة تنازليةا ً حسةا
المتوسطات الحسابية
رقم

الفقرة

المتوسط الحسابي*

الفقرة

االنحراف

مستوى

الرتبة

المعياري
 2تُقدر إدارة الجامعة االحترام المتبادل بين العاملين.

3.39

1.35

1

عالي

 1تُحقق إدارة الجامعة مبدأ االستقرار الوظيفي للعاملين لديها.

3.25

1.47

2

عالي

 3تهيئ إدارة الجامعة بيئة تنظيميةة تةدعم احتياجةات العةاملين

3.20

1.34

3

عالي
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ماديا ً ومعنويا ً
 4تطبةةق إدارة الجامعةةة بمبةةدأ العدالةةة فةةي توزيةةع الفةةرص
والمكافآت لجميع العاملين
 5تلتزم إدارة الجامعة باإلجراءات الرسمية في معامالتها بةين
العاملين.
فقرات المجال الخامس ككل

3.20

1.39

3.18

1.36

3.24

1.09

3

5

عالي

متوسط

عالي

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5
يالحأ من الجدول ( )11أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الخامس تراوحت بين
( )3.18و( )3.39بمستوى (عالي) .حيث جاءت الفقرة رقم ( )2التي نصت على ن تُقدر إدارة
الجامعة االحترام المتبادل بين العاملين ن في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.39وبمستوى
(عالي) ،في حين جاءت الفقرة رقم ( )5التي نصت على ن تلتزم إدارة الجامعة باإلجراءات
الرسمية في معامالتها بين العاملين ن في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.18وبمستوى
(متوسط) .كما تبين من الجدول ( )15أن أربع فقرات جاءت بمستوى (عالياً) وفقرة واحدة فقط
جاءت بمستوى (متوسط).
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى الفجوة ما بين اإلدارة الجامعية ،وأعضاء هيئة التدريسية،
وأن الجامعة غالبا ما تهمل أعضاء هيئة التدريسية سواء من حيث تشجيعهم على البحث العلمي،
ونشر بحوثهم العلمية ،وتنظيم الندوات والمؤتمرات داخل وخارج الجماعة وإشراكهم فيها،
وضعف اهتمام اإلدارة الجامعية بنشر رسالتها ،وتكوين ثقافة خاصة بها سواء في التخطيط،
وتشريع القوانين واألنظمة ،أو الممارسة والتنفيذ ،من خالل العمل الجاد واالبتكار والتحديث
والمشاركة في اتخاذ القرارات والعمل للمحافظة على الجودة وتحسين الخدمة وتحقيق الميزة
التنافسية واالستجابة السريعة المالئمة الحتياجات الجامعة ،وضعف إدراك الجامعات واداراتها
ألهمية الثقافة التنظيمية في حفأ هويتها ،ودورها المبدع والمحفز للعاملين .وهذا يتوافق مع ما
ورد عن أبو بكر) )129:2006بأن سر االهتمام المتزايد بثقافة المنظمة على اعتبار أن:ن ثقافة
المنظمة من المحددات الرئيسة لنجاح المنظمة أو فشلهان .وأن الثقافة التنظيمية :ن تشكل دورا ً
رئيسيا ً ع لى جميع المستويات واألنشطة داخل التنظيم اإلداري ،حيث تساهم في خلق المناخ
التنظيمي المالئم ،الذي يعمل على تحسين وتطوير األداء بشكل مالئم وفعال ،مما يساعد على
تحقيق األهداف الفردية والجماعية والتنظيمية والبيئية ،وهذا من خالل تجسيد وتطوير القيم
واالتجاهات والسلوك والمعايير الحديثة التي تعمل على تنمية وتطوير األداء الوظيفي
للمؤسسةن(عكاشه .)2008:2،كما يظهر هذا المجال أن الثقافة التنظيمية ،جاء بالمرتبة األخيرة
ألن قيم الثقافة التنظيمية لدى أعضاء هيئة الدريس جاءت قليل مقارنة مع غيره من المجاالت،
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وخاصة مجال البيئة التنظيمية .وهذه النتيجة منطقية فاالحترام المتبادل ،واالستقرار الوظيفي،
وتوفير االحتياجات ،يؤدي إلى بيئة تنظيمية إيجابية .اتفقت نتيجة هذا السؤال في درجة ممارسة
الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات مع نتائج دراسة أبو حشي  ،2010 ،ودراسة
أيدوالي ،)Aedwaly,2013،ودراسة كاور وزافار( ،(Kaur& zafar,2012التي كشفت
نتائجها أن مستوى الثقافة التنظيمية كان متوسطاً .في حين اختلفت نتيجة الدراسة الحالية في هذا
السؤال مع نتائج دراسة السرحاني( .)2011التي كشفت نتائجها أن درجة ممارسة أعضاء هيئة
التدريس للثقافة التنظيمية في األردن جاءت عاليةً.
التوصيررررات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،فإن الباحثة توصي باألتي:
 العمل على تعزيز ورفع مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس من خالل إلحاقهم بالدورات التدريبيةالمستمرة في مجال الثقافة التنظيمية من خالل تحسين نظام البيئة الجامعية ،وتوفير أجواء مريحة
للعمل ،وإقامة عالقة طيبة بين أفراد المجتمع الجامعي ،وخلق مناخ تنظيمي يشةجع علةى اإلبةداع
والتميز ،مما يساهم في تعزيز االنتماء في نفوسهم اتجاه جامعاتهم.
 ضةةرورة تفعيةةل مبةةدأ مشةةاركة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بشةةكل أكبةةر فةةي عمليةةة صةةنع القةةراراتالجامعية ،وتخف يف األعباء الملقاه على عضةو هيئةة التةدريس ،التاحةة الوقةت الكةافي لهةم للقيةام
بالنشةةاطاتهم البحثيةةة ،وال سةةيما أن كثيةةر مةةن القضةةايا األكاديميةةة تتصةةدى لمعالجتهةةا األنظمةةة
والتعليمات ،دون إعطاء فرصة ألعضاء هيئة التدريس للبحث والكشف عن حلول مناسبه ،لةذا ال
بد من النظر إليها لتعزيز الروح المعنوية واالنتماء للجامعتهم.
 كما وتوصي الباحثة الجهات المعنية بالدراسة باألخذ بعين االعتبار بنتائج الدراسة ،والعملعلى عقد دورات ،وندوات ،ومحاضرات لتعزيز جانا الثقافة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التةدريس
لرفع مستوى أداءهم إلى المستوى المتميز.

المراجو :
 أبو بكر ،مصطفى .)2006(.ثقافة المنظمة واالتجاهات اإلدارية ومقومات تفعيل اتفاقيةالكويز بالتطبيق على شركة ومصانع منطقة اإلسكندرية الكبرى" ،المجلة العربية للتجارة
والتمويل ،جامعة طنطا.139-95:)1(2 ،
 أبو حشي  ،بسام .)2010( .الثقافة التنظيمية وعالقتها بإدارة المعرفة في جامعة األقصىبغزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها .مجلة جامعة النجاح لألبحا( :العلوم
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(*) تقنين صورة أردنية لمقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف
التوحد
(*) البحث مستل من رسالة ماجستير للطالبة رانيا عبد المحسن الخواجا وإشراف األستاذ الدكتور سامي محمد ملحم

الطالبة رانيا عبد المحسن الخواجا

و أ.د سامي محمد ملحم

كلية العلوم التربوية والنفسية  /جامعة عمان العربية-األردن

الملخص
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هدفت الدراسة إلى التعرف على دالالت صدق وثبات الصورة األردنية لمقياس الوظائف
التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف التوحد ،وكذلك ما اذا كان هناك فروق ذات الداللة
االحصائية لتطوير صورة أردنية لمقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف
التوحد ،حسا النوع (طبيعي ،مصاب بطيف التوحد) ،و الجنس (ذكر ،أنثى) .استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي .حيث تكونت عينة الدراسة من ( )170من األباء ،و ( )170من
المعلمين ،واستخدمت الدراسة مقياس تقدير الوظائف التنفيذية لألطفال(.)BRIEF
وقد توصلت الدراسة الى وجود تأثير فعال للمقياس المستخدم في الكشف عن ضعف
الوظائف الت نفيذية لدى األفراد المصابين واآلخرين الطبيعيين .ووجود تأثير لجنس الطفل
المصاب وغير المصاب للتعرف على حالة ضعف الوظائف التنفيذية باالستناد إلى المقياس
المستخدم ،وخاصة المهارات المتعلقة ب(النقل ،الذاكرة العاملة ،الخطة /التنظيم).
ويوصي الباحثان اجراء دراسات مستقبلية على مقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن
المصابين بطيف التوحد على عينات جديدة ومتغيرات جديدة والتحقق من الخصائص
السيكومترية لألداة .
الكلمات المفتاحية :الوظائف التنفيذية  ،طيف التوحد
Jordanian Standardization of the Functional Function Scale in the
)*( Detection of Autistic Spectrum Patients
(*) The research is based on the master thesis of the student Rania Abdul Mohsen Al-Khawaja
and supervised by Dr. Sami Mohammed Melhem

By
Prof. Sami Mohammed Melhem

&

Rania Abdul Mohsin Al-Khawaja

Faculty of Educational and Psychological Sciences / Amman Arab University – Jordan

Abstract:
The study aimed at identifying the validity and reliability of a Jordanian
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version to measure the executive functions in detecting autistic children, as well as, if
there was a statistically significant differences for developing a Jordanian version to
measure the executive functions in detecting autistic children according to type
(normal, autistic), and Gender (Male Female). The study has used a descriptive
approach. The study sample is consisted of (170) parents, (170) teachers. The study
used the behavior rating inventory of executive function scale (BRIEF).
The results showed that there were statistically significant differences at the
level (0.05=α) between the arithmetic mean of members’ answers of the two
categories the normal children and autism children in all areas of study. Furthermore,
there was no statistically significant differences at the level (0.05= α) between the
arithmetic mean of members, answers of Male and Female categories in the area of
(Working Memory, (Shifting and planning/ Organization), hence, there was
statistically significant differences in the rest of areas. Moreover, the differences were
in favor of male, category, as their arithmetic mean was higher than the arithmetic
mean of the normal children.
Key words: Executive Functions, Autistic Children

المقدمة

 كمةةا،تتباين الطرق واألساليا المستخدمة في تشخيص اضطرابات مرحلةةة الطفولةةة
 حيةةث تتجةةه معظةةم هةةذه،تختلف المظاهر والجوانةةا التةةي تركةةز عليهةةا عمليةةة التشةةخيص
الطةةرق إلةةى التركيةةز علةةى األعةةراض الخاصةةة بمختلةةف االضةةطرابات دون االهتمةةام
 وعلةةى الةةرغم مةةن أن اضةةطراب.بالوظائف السلوكية التي تؤثر عليهةةا هةةذه االضةةطرابات
طيةةف التوحةةد مةةن االضةةطرابات التةةي تجةةذب اهتمةةام األخصةةائيين النتشةةاره وتداخلةةه مةةع
 ولةةذلك فقةةد، إال أن أسةةاليا تشخيصةةه ال تةةزال تعتمةةد علةةى مظةةاهره،اضةةطرابات أخةةرى
تبلورت في السنوات األخيرة اتجاهات تسعى إلى تشةةخيص طيةةف التوحةةد باالعتمةةاد علةةى
الوظائف التنفيذية؛ نظرا ً لوجود قصور لدى األطفال التوحديين في أداء مثل هذه الوظةةائف
.بالمقارنة مع األطفال العاديين
ويشير طيف التوحد إلى مجموعة من االضطرابات النمائية العصبية التطورية وإحدى
 وغالبا ً ما يرافقه اضطراب في الحركات النمطية،مالمحه ضعف التفاعل والتواصل االجتماعي
98
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أو السلوكيات المتكررة فضالً عن عدم تطور اللغة بشكل مناسا وظهور أنماط شاذة من السلوك
وضعف في اللعا التخيلي وحتى اآلن ال يوجد سبا معروف لإلصابة باضطراب طيف التوحد
(.)Ronconi, Gori, Giorac, Rufﬁno, Molteni, & Facoetti, 2013
وتشير الوظائف التنفيذية إلى العمليات العقلية المتداخلة ،مثل التخطيط ،الذاكرة العاملة،
وحل المشكالت وتثبيط عمليات معينة .وتعبر هذه الوظائف عن العمليات العقلية
العليا( ،)Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley, & Howlin 2009والتي تختلف
عن الوظائف األساسية ،مثل :الذاكرة ،اللغة واإلدراك واإلحساسBoyd, and Bee, ( .
 .)2012وتلعا هذه الوظائف دورا ً في الضبط السلوكي واألجتماعي (.)Kegel, 2010
ويمكن تصنيف الوظائف التنفيذية والمهارات المرتبطة بها إلى مجموعتين أساسيتين
هما:
 - 1مهارات التنظيم السلوكي Behavioral Regulation :حيث تلعا االستجابة
للعاطفة دورا ً أساسيا ً في عملية صنع القرار .ويندرج تحت مهارات التنظيم السلوكي مجموعة من
المهارات والتي تتمثل بكل من :المنو  ، Inhibitionوالتحول أو المرونة
 ،Flexibility/Shiftingوالتحكم في العواطف Wertz, ( Emotional Control
.)2014
 - 2مهارات ما وراء المعرفة Metacognition Scales :وتشير إلى القدرة على
مالحظة اآللية التي يتم بها حل المشكالت ،من خالل مهارات ضبط وتقييم الذاتZalla, ( .
 .)Miele, Leboyer, & Metcalfe. 2015وتتضمن مجموعة من المهارات والتي تتمثل في:
البدء  ،Initiationوالذاكرة العاملة  ،Working Memoryوالتخطيط ) ،)Planningوالتنظيم
) ،)Organizationوالمراقبة .)Stasolla, Perilli, & Damiani 2014( .Monitoring
وفي ضوء ما تقدم ،يتضح أن العديد من المؤشرات العصبية ،والتي يمكن الكشف عنها
من خالل المهام التنفيذية ،يمكن االعتماد عليها للتمييز بين األطفال المصابين بطيف التوحد.
وبالنظر لتعدد االتجاهات المستخدمة في تشخيص األعراض لدى األطفال المصابين بطيف
التوحد ،وال تباين بينها من حيث الدقة والحساسية والقدرة التنبؤية على الكشف اإلصابة؛ فإن
الحاجة إلى إجراء مثل هذه الدراسة تبدو واضحة جلية .خصوصا إذا أخذ باالعتبار ما تقدمه
أدوات التقييم النفس-عصبية من تقييم يمتاز بالثبات والموضوعية العالية ،وافتقار المكتبة العربية
99
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ألدوات مماثلة.
مشكلة الدراسة:
إن الغرض من هذه الدراسة هو تطوير مقياس للوظائف التنفيذية للكشف عن المصابين
بطيف التوحد تستند إلى أسس علمية بحثية رصينة تستهدف المصابين بهدف تمكينهم من اكتساب
المهارات الوظيفية التي تمكنهم من االندماج في البيئة المحيطة.
عناصر مشكلة الدراسة:
انبثقت عن مشكلة الدراسة التساؤالت التالية:
 .1ما هي دالالت صدق وثبات مقياس تقدير الوظائف التنفيذية لألطفال( )BRIEF؟
 .2ما تصور المعلمين واآلباء حول تطبيق مقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن المصابين
بطيف التوحد في األردن؟
 .3هل يوجد فروق ذات الداللة االحصائية لتطوير صورة أردنية لمقياس الوظائف التنفيذية في
الكشف عن المصابين بطيف التوحد ،حسا النوع (طبيعي ،مصاب بطيف التوحد)؟
 .4هل يوجد فروق ذات داللة االحصائية لتطوير صورة أردنية لمقياس الوظائف التنفيذية في
الكشف عن المصابين بطيف التوحد ،تعزى للجنس (ذكر ،أنثى)؟

أهمية الدراسة
تتحدد أهمية هذه الدراسة في جانبين أساسيين:
أ  -األهمية النظرية :تتمثل األهمية النظرية للدراسة الحالية في طبيعة الموضوع التي تسعى
الدراسة لتناوله؛ الرتباطه بتطوير صورة أردنية لمقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن
المصابين بطيف التوحد.
ب  -األهمية التطبيقية :تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة الحالية في توفير أداة تقييم تشخيصية
تستند على الوظائف التنفيذية في الكشف والتنبؤ باضطراب طيف التوحد ،مما يساعد المختصين
والعاملين في مجاالت التربية الخاصة على تقييم هذا االضطراب بمستوى عال من الدقة.
التعريفات المفاهيمية واإلجرائية
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عملت الدراسة على تعريف المفاهيم اإلجرائية للمتغيرات المعتمدة وكما يلي:
الوظائف التنفيذية( :)Executive Functionsعرف ليزاكس ( )Lezak,1995الوظائف
التنفيذية بأنها نمهارات إدارة وتنظيم وضبط العمليات المعرفية التي تتضمن الذاكرة العاملة،
والمرونة في أداء المهام ،وحل المشكالت والتخطي .وتعرف إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة
التي يحصل عليها المفحوص على المقياس الذي تم إعداده لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.
طيف التوحد ( :)Autismعرف طيف التوحد بأنه اضطراب النمو العصبي الذي يتصف
بضعف التفاعل االجتماعي ،والتواصل اللفظي وغير اللفظي ،بأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة،
كما تتطلا معايير التشخيص ضرورة أن تصبح األعراض واضحة قبل أن يبل الطفل الثالثة من
العمر ( .)American Psychiatric Association, 1996ويعرف إجرائيا ً بأنه اضطراب
في النمو العصبي والذي يحدث اضطرابات سلوكية .ويؤثر على تواصل األطفال التوحدين أفراد
عينة الدراسة.
الخصائص السيكومترية
وتنقسم إلى :
 .1صدق المقياس( :)validityعرف عالم ( )231 :2006صدق المقياس بمدى فائدة القياس
في اتخاذ قرارات موائمة لغرض معين ،واالختبار ال يتسم بالصدق دون أن تكون درجاته
متسقة ويعرف صدق المقياس إجرائيا ً بمدى فائدة االختبار الذي أعد للوصول إلى نتائج
معينة.
 .2ثبات المقياس( :)reliabilityعرف عالم ( )184 :2006ثبات المقياس بأنه اتساق
الدرجات ويشير إلى عدم تأثر الدرجات باألخطاء غير المنتظمة .ويعرف إجرائيا باتساق
فقرات االختبار التي تم إعداده للتأكد من عدم تأثر الدرجات باألخطاء.
 .3مقياس تقدير الوظائف التنفيذية لألطفال( :)BRIEFعرف جيرارد بيتر ( Gerard,
 ) peter, 2013مقياس تقدير الوظائف التنفيذية لألطفال بأنه مقياس تقييم تم تطويره من قبل
جريراد وبيتر وذلك للكشف عن األطفال التوحديين اعتمادا على تقدير الوظائف التنفيذية
لديهم ،ويتم تقييم هذه السلوكيات من قبل الوالدين أو أحدهما والمعلمين ،والذي يحوي على (
 )86بند تغطي ثمانية أبعاد موزعة على مجالين رئيسين هما :مجال التنظيم السلوكي،

101
101

Published by Arab Journals Platform, 2016

Jadara Journal For Research and Studies, Vol. 2 [2016], Art. 1

ومجال عمليات ما وراء المعرفة .ويعرف المقياس إجرائيا بأنه المقياس الذي استخدامه
للكشف عن الوظائف التنفيذية لألطفال التوحديين.
محددات الدراسة:
اقتصرت هذه الدراسة على اآلتي:

• عينة من أهالي ومعلمي األطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد ممن تتراوح
أعمارهم ما بين ( )10-5سنوات والذين قاموا بمراجعة مراكز طيف التوحد في مدينة
عمان خالل العام الدراسي 2016 /2015
• مقياس تقدير الوظائف التنفيذية لألطفال( )BRIEFالذي تم تطويره تحقيقا ألهداف
الدراسة الحالية وتقنينه للبيئة المحلية األردنية في التحقق من خصائصه السيكومترية
(صدقه وثباته)
• يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمعات المشابهة لمجتمع الدراسة الحالية وفقا
لمدى دقة البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من أفراد عينة الدراسة بواسطة
أداة الدراسة ،والتحقق من الخصائص السيكومترية ألداة القياس.

الدراسات السابقة
فقد بينت دراسات روجرز وبنينجتون ( ;McEvoy,Rogers & Pennington
 )1993وبراين و تيبر وويفر وبيرسون ( Brian, Tipper, Weaver, & Bryson .
 ،)2003و جيرتس و فيرتي و اوستيرالن ورويرس وسيرجيانت ( Geurts, Verte´,
 ،)Oosterlaan, Roeyers, & Sergeant. 2004و لوبيزولنكولن والي ( Lopez,
 )Lincoln, Ozonoff, & Lai. 2005بأن المصابين باضطراب طيف التوحد كانت لديهم
صعوبة في التحويل بين المهام واالستجابات النمطية أكثر من األشخاص العاديين من ناحية
التواصل االجتماعي.
وتوصلت دراسات  (2005( Landa & Goldbergو (2006( Happe & Fisher
و ،)2007( Pellicanoو محمد ( ،)2009والسرطاوي وقراقي  ،)2010) ،و Corbett,
 ،)2009( Constantine, Hendren, Rocke, & Ozonoff.والغرير)،)2016
و)Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley, & Howlin. 2009(.

وجود عالقة

ضعيفة بين الوظائف التنفيذية واللغة واألداء االجتماعي, .أن األطفال المصابين بطيف التوحد قد
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أبدوا أداء ضعيفا وذلك لكونهم يستخدمون استراتيجيات أقل عفوية ( & Burgess, White
( ،)Hill, 2009الكيكي( ، )2011 ( ،الرواشدة( ، )2012 ،السريعJahromi, ( ،)2014 ،
، (Pooragha, Kafi, & Sotodeh , 2013) ،)Meek, & Ober-Reynolds. 2012
(.)Rosenthal, Wallace, Lawson, Wills, Dixon Yerys, & Kenworthy. 2013
وبينت دراساتSally, Lorna, Barbara, Mary, & Pat

() 2013ة

((Panerai, ،)Fernández, González-Pienda, Pérez, García & Perez, 2014
)2014

Leung, Vogan, Powell, (، Tasca, Ferri, D’Arrigo, & Elia.

 )Anagnostou, Taylor 2016وجود اختالالت في المهارات والعمليات ما وراء المعرفة
والتي تشمل المنع والتحويل والضبط أو التحكم العاطفي.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها تهدف إلى تطوير صورة أردنية
من مقياس الوظائف التنفيذية لدى األطفال المصاين باضطراب طيف التوحد.

الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة :تقوم هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي لما يمتاز به من قدرة
على توفير البيانات والحقائق عن المشكلة.
عينة الراسة :تم اختيار ( )170من االطفال المصابين باضطراب طيف التوحد
واألطفال الطبيعيين بالطريقة المتيسرة من الملتحقين بمراكز رعاية أطفال التوحد .من بينهم
( )94طفال أي ما نسبته ( ،)%54.3و( )79طفلة بنسبة (.)%45.7
أدوات الدراسة:
مقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف التوحد :
تم تطوير مقياس  BRIEFالذي يعتمد على تقييم سلوكيات الوظائف التنفيذية في البيت
والمدرسة لألطفال والمراهقين وحتى البالغين .بحيث يمكن استخدامه لقياس السلوكيات
والوظائف التنفيذية لألطفال والمراهقين الذين يعانون من مجموعة واسعة من الصعوبات .مثل
صعوبة التعلم وصعوبة االنتباه ،وإصابات الدماا ،واالضطرابات النمائية .مثل :متالزمة
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توريت  Tourette Syndromeوطيف التوحد ،ومختلف االضطرابات النفسية( Gerard
 .)A.Gioia, Peter Isquith. 2013وتكون المقياس من نموذجين يحتوي كل منهما على
( )86فقرة تم توزيعها على ثمانية أبعاد رئيسة تمثل الوظائف التنفيذية تم تصنيفها الى
مجموعتين أساسييتين هماRobinson, Goddard, Dritschel, Wisley, & Howlin ( :
)2009
 - 1مهارات التنظيم السلوكي Behavioral Regulation :ويتضمن القدرة على استخدام
تقنيات ضبط النفس والتصرف بطرق مناسبة .)Shanker & Nichols, 2011( ،ويندرج
تحت مهارات التنظيم السلوكي مجموعة من المهارات :المنو  ، Inhibitionوالتحول أو
المرونة  ، Flexibility/Shiftingوالتحكم في العواطف Emotional Control
 - 2مهارات ما وراء المعرفة : Metacognition Scales :وتشير إلى القدرة على
مالحظة اآللية التي يتم بها حل المشكالت ،من خالل مهارات ضبط وتقييم الذاتZalla, ( .
 .)Miele, Leboyer, & Metcalfe. 2015ويمكن التعبير عن هذه المهارات من خالل ما
يسمى بمنظور عين الطائر ،حيث يمكن للفرد من خاللها النظر إلى المهام بشكل كامل مع ادراك
الخصائص الذاتية التي تشمل تقييم الذات والعمليات االدراكية األخرىWojcik, ( .
 .)Waterman, Lestié, Moulin, & Souchay. 2014ويندرج تحت مجال مهارات ما
وراء المعرفة ما يعرف بمعرفة األدراك ،وضبط اإلدراك للوظائف التنفيذيةZalla, ( .
.)Labruyere, Clément, & Georgieff. 2010
طريقرررة تصرررحيح المقيررراس :تةةةم صةةةياغة عبةةةارات المقيةةةاس بشةةةكل يتةةةيح لالبةةةاء
والمعلمةةين مةةن أفةةراد عينةةة الدراسةةة االجابةةة عنهةةا وفقةةا لتةةدرج مقيةةاس ليكةةرت ثالثةةي التقةةدير.
بحيةةةث تعطةةةى الدرجةةةة ( )3لدرجةةةة دائمةةةا ،والدرجةةةة ( )2لدرجةةةة أحيانةةةا  ،والدرجةةةة ()1
لدرجة ال.
إعداد المقياس بصورته األولية:
تمت ترجمة فقرات المقياس وتعليمات تطبيقه وتصحيحه ،من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة
العربية وبالعكس .وتم عرضه على مختصين في الترجمة للتأكد من سالمة ترجمة فقراته .وقد
تبين وجود فروق بسيطة في فقرة عند إعادة الترجمة مقارنة بالفقرات األصلية في نسخة المقياس
األصلي حيث تم تعديلها ليصبح المقياس صالحا لتحقيق أهداف هذه الدراسة .وتم استخراج
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الصورة النهائية من المقياس بنا ًء على مالحظات المحكمين وأجريت دراسة استطالعية تكونت
عينتها من ( )20شخصا من آباء األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد والمعلمين بهدف
التأكد من ثبات وسالمة المقياس للتطبيق ،والزمن الالزم لذلك .وبعد ذلك تم تطبيق الصورة
النهائية من المقياس على عينة من ( )170من آباء األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد
و( )170من معلميهم .وتمت معالجة البيانات الناتجة من عملية تطبيق المقياس على عينة الدراسة
إحصائيا ً وذلك للتوصل إلى دالالت ثبات المقياس وصدقه في صورته األردنية.
ثبات المقياس:
تم استخراج ثبات مقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف التوحد بطريقتي
االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) وطريقة االعادة ،حيث تراوحت قيم كرونابخ ألفا بين ( 0.663و
 )0.928كما تراوحت معامالت ثبات االعادة بين (.636و .).992وهي قيم مناسبة لتحقيق
أغراض هذه الدراسة.
مؤشر الصدق الظاهر للمقياس
 .1الصدق الظاهر (صدق المحتوى أو صدق المحكمين):
تم التحقق من دالالت صدق الصورة األردنية من مقياس الوظائف التنفيذية
لألطفال( )BRIEFعن طريق إجراء تحكيم لفقرات المقياس بعرضه على ( )10من األساتذة
المحكمين المختصين .وتم حساب معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات المقياس بالبعد الذي
تنتمي إليه ،وقد تراوحت معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية ،وكذلك بين فقرات
المقياس وأبعادها الفرعية بين (** ).928** - .274وهي قيم ذات داللة احصائية عند مستوى
الداللة ()α = 0.01
متغيرات الدراسة  :تشتمل متغيرات الدراسة على اآلتي:
• الجنس :وهو فئتان :الذكور واالناث
• العمر :وهو فئتان :أقل من  8سنوات ،وأكثر من  8سنوات.
• االصابة :وهي فئتان :أطفال عاديون ،أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد
• مجموعة التقييم :وهم فئتان :األهل ،المعلمون
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• درجررة تقيرريم الوظررائف التنفيذيررة لألطفررال( )BRIEFوهةةي ثةةالث مسةةتويات (مةةنخفض،
متوسط ،مرتفع).

نتائج الدراسة
النتائج المتعلقة بالسؤال األول ونصه :نما هي دالالت صدق وثبات مقياس تقدير الوظائف
التنفيذية لألطفال( )BRIEF؟ن
من أجل التأكد من أن فقرات مقياس الوظائف التنفيذية لألطفال( )BRIEFتقيس العوامل
المراد قياسها ،فقد تم تقييم تماسك المقياس بحساب معامل كرونباخ ألفا (.)Cronbach Alpha

جدول ( :)1معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد مقياس الوظائف التنفيذية لألطفال()BRIEF
(كرونباخ ألفا)
المجال

قيمة ()α

قيمة ( )αألفا

المجال

المنع

0.842

الخطة /التنظم

0.663

النقل

0.800

تنظيم المواد

0.879

0.823

المراقبة

0.717

ألفا

السيطرة على
المشاعر
المبادرة

0.812

الذاكرة العاملة

0.928

فقرات تتعلق
بالمقياس الكلي
مجموع الفقرات
الكلي

0.818

0.846

يتبين من الجدول ( )1أن معامالت ثبات مقياس الوظائف التنفيذية لألطفال()BRIEF
مرتفعة وذات قدرة عالية في األداة بصورة عامة على تحقيق أغراض الدراسة .مما يشير إلى
إمكانية ثبات النتائج التي سيسفر عنها تطبيق االستبانة حيث تعتبر قيم معامل الثبات ( > Alpha
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 )0.60مناسبة من أجل تطبيق المقياس على أفراد عينة الدراسة(مراد وسليمان.)2002 ،
الصدق الذاتي
ولزيادة التأكد من صالحية مقياس الوظائف التنفيذية لألطفال( )BRIEFتم إستخراج
الصدق الذاتي من خالل حساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار.

جةةةدول ( )2الجةةةذر التربيعةةةي لمعامةةةل الثبةةةات ألبعةةةاد مقيةةةاس الوظةةةائف التنفيذيةةةة
لألطفال()BRIEF
الجذر

المجال

المجال

التربيعي لمعامل

الجذر
التربيعي لمعامل الثبات

الثبات
المنع

0.918

الخطة /التنظم

0.814

النقل

0.894

تنظيم المواد

0.938

السيطرة على
المشاعر
المبادرة

الذاكرة العاملة

المراقبة

0.907

0.847

فقرات تتعلق
0.901

بالمقياس الكلي

0.904

مجموع الفقرات
الكلي

0.963

0.920

أسلوب إعادة تطبيق االختبار (:)Test- Retest
كما تم للتحقق من ثبات المقياس بطريقة االعادة على عينة من ( )20فردا من خارج
عينة الدراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون التي تراوحت بين (** ).992** - .939لألهل
و(** ).946** - .767وجميعها دالة احصائيا عند مستوى الداللة ( )α =0.01مما يشير الى
أن جميع مجاالت الدراسة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جداً ،ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بينها.
التحليل العاملي
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تم استخراج نتائج إجراء التحليل العاملي بطريقة تحليل المكونات الرئيسة ( Principle
 ،)Components Analysis, PCAوالتدوير تبعا ً لمحاور متعامدة ( .)Varimaxحيث أفرز
التحليل ( )8عوامل ،فسر العامل األول منها  %6.103من التباين ،وفسرت جميع العوامل
 %76.284من التباين الكلي.
الجدول ( :)3نتائج التحليل العاملي الستجابة افراد عينة الدراسةة علةى مقيةاس الوظةائف
التنفيذية لألطفال()BRIEF
الجذر الكامن

رقم
العامل

التباين نسبة التباين رقم العامل

نسبة

المفسر%

الجذر الكامن

المفسرررررررررر

نسبة التباين نسررررربة التبررررراين
المفسر%

التراكمي %
1

6.1

2

.65

3

.34

4

.29

76.2
03

76.

84
8.21
9

7

88.
1

92.
6

95.026
45

6

.175

2.1

97.211
86

7

.121

1.5

764

3.71
7

5

.204

2.5

503

4.26
1

%

284
84.

المفسر التراكمري

98.726
14

8

.102

481

100.00

1.2
74

0

ويتعزز افتراض أحادية البعد ،للمقياس المعدّ بالدراسة الحالية ،من خالل تمثيل
الجذور الكامنة بيانيا ً باستخدام ما
يعرف

باختبار

فحص

العوامل

( )Scree plotالذي يظهر في الشكل
( )1أن الجذر الكامن للعامل األول
يطغى بشكل واضح على الجذور
الكامنة لبقية العوامل ،وهذا مؤشر
أيضا ً على أحادية البعد لبيانات
المقياس.
الصدق

التميي:

بين

أداء

المجموعتين المتطرفتين:
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أ – الصدق التمييزي بين أداء المجموعتين المتطرفتين لتصور المعلمين حول تطبيق مقياس
الوظائف التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف التوحد في األردن
تم إجراء المقارنة الطرفية بين درجات المجموعتين المتطرفتين لتصور المعلمين حول
تطبيق مقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف التوحد في األردن ،وذلك
بحساب المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة العليا ( ،)%27والمتوسط الحسابي للمجموعة الدنيا
( )%27للدرجات بعد ترتيا الدرجات الكلية تنازلياً.
جدول ( :)4نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق على مقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن
المصابين بطيف التوحد في األردن بين درجات المجموعتين المتطرفتين تبعا ً لتقييم المعلمين
البعد
المجموعة

الدرجة الكلية

المجموعة العليا

العدد

5

212.

20.

72

09

127.

20.

77

85

5

المجموعة الدنيا

االنحراف

المتوسط

9

9

قيمة (ت)

المعياري

درجا

مستوى

ت

الداللة

الحرية
1

2
2.53

16

.
000

يبين الجدول ( )4أن هناك فرقا داال احصائيا بين أداء المجموعتين المتطرفتين وفقا لتقييم
المعلمين على .مما يشير إلى قدرة المقياس على التمييز بين أداء المجموعتين المتطرفتين على
المقياس.

جدول ( :)5نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق على أبعاد مقياس الوظائف التنفيذية في
الكشف عن المصابين بطيف التوحد في األردن بين درجات المجموعتين المتطرفتين تبعا ً لتقييم
المعلمين
البعد

المنع

المجموعة
المجموعة

المتوسط

العدد
59

االنحراف

قيمة (ت)

المعياري
2.5

14.0

28.7

درجات

مستوى

الحرية

الداللة
1

.
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العليا
المجموعة

59

الدنيا
المجموعة

النقل

59

العليا
المجموعة

59

الدنيا
السيطر

المجموعة

59

ة على العليا
المشاع

المجموعة

ر

الدنيا

المبادر

المجموعة

ة

العليا
المجموعة

59

59

59

الدنيا
الذاكرة

المجموعة

العاملة

العليا
المجموعة

59

59

الدنيا
المراقب

المجموعة

ة

العليا
المجموعة

59

59

الدنيا
الخطة/

المجموعة

التنظيم

العليا
المجموعة

59

59

الدنيا
تنظيم

المجموعة

المواد

العليا
المجموعة
الدنيا

59

59

0

8

4

26.2

2.0

0

01

24.0

2.1

27.8

1

7

6

13.6

1.8

9

3

22.2

2.6

26.5

3

4

1

11.4

1.6

0

9

18.8

1.5

28.2

4

4

5

10.7

1.5

1

8

26.3

2.2

30.4

0

4

0

13.6

2.2

1

8

27.0

2.0

35.7

5

2

7

14.1

1.9

017

0

25.9

2.3

29.3

6

9

9

14.2

1.8

5

9

18.1

2.1

30.6

1

7

6

16

1
16

1
16

1
16

1
16

1
16

1
16

1
16

000

.
000

.
000

.
000

.
000

.
000

.
000

.
000

1.2

8.20

0

يبين الجدول ( )5وجود فروق دالة إحصائيا على جميع ابعاد المقياس مما يعد مؤشرا على صدق
المقياس البنائي.
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ب – الصدق التميي :بين أداء المجموعتين المتطرفتين لتصور اآلباء حول تطبيق مقياس
الوظائف التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف التوحد في األردن
جدول ( : )6نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق على مقياس الوظائف التنفيذية في الكشف
عن المصابين بطيف التوحد في األردن بين درجات المجموعتين المتطرفتين تبعا ً لتقييم اآلباء
البعد

المجموعة العدد

الدرجة

المجموعة العليا

الكلية

المجموعة الدنيا

االنحراف

المتوسط
59

59

قيمة (ت)

المعياري

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

212.7

20.

22

1

2

09

.67

16

127.6

20.

6

66

.
000

يبين الجدول ( )6أن هناك فرقا داال إحصائيا بين أداء المجموعتين المتطرفتين وفقا
لتقييم األباء على مقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف التوحد في األردن
مما يشير إلى قدرة المقياس على التمييز بين أداء المجموعتين المتطرفتين على المقياس .كما تم
إجراء المقارنة على درجات تقييم اآلباء على أبعاد مقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن
المصابين بطيف التوحد في األردن.
جدول ( : )7نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق على أبعاد مقياس الوظائف التنفيذية في
الكشف عن المصابين بطيف التوحد في األردن بين درجات المجموعتين المتطرفتين تبعا ً لتقييم
اآلباء
البعد

المنع

المجموعة

المجموعة العليا

المجموعة الدنيا
النقل

المجموعة العليا

المجموعة الدنيا

العدد

االنحراف

المتوسط
59

59

59

59

قيمة (ت)

المعياري
25.

2

25

62

.80

.53

13.

2

88

.150

19.

2

24

64

.14

.62

11.

1

06

.59

درجات

مستوى

الحرية

الداللة
1

16

.
000

1
16

.
000

111
111
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المبادرة

المجموعة العليا

المجموعة الدنيا
المراقبة

المجموعة العليا

المجموعة الدنيا
تنظيم
المواد

المجموعة العليا

المجموعة الدنيا
الخطة/
التنظيم

المجموعة العليا

المجموعة الدنيا
الذاكرة
العاملة

المجموعة العليا

المجموعة الدنيا
السيطرة
على

المجموعة العليا

المشاعر
المجموعة الدنيا

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

20.

1

28

11

.77

.01

11.

1

30

.64

21.

1

26

28

.66

.67

11.

2

96

.10

15.

1

29

49

.39

.02

8.1

1

2

.35

30.

2

26

88

.67

.48

17.

2

08

.97

25.

2

25

35

.39

.27

14.

2

23

.38

24.

2

26

76

.21

.848

14.

1

37

.98

1
16

.
000

1
16

.
000

1
15

.
000

1
16

.
000

1
16

.
000

1
16

.
000

يبين الجدول ( )7وجود فروق دالة إحصائيا على جميع ابعاد المقياس ،مما يعد مؤشرا
على صدق المقياس البنائي .ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى كون اآلباء والمعلمين ال يتمتعون
بالخبرة العلمية والعملية الكافية التي يحتاجونها لكي يقدموا وصفا ً صحيحا ً ودقيقاً .وتتفق هذه
النتائج مع نتائج دراسات ( )Happe & Fisher, 2006( ، )Panerai et al, 2014إلى وجود
تحسنات وتأثيرات إيجابية في األداء في كل من المجموعات ،في حين لم تظهر الدراسة أي
تحسن في مهام الوظائف التنفيذية للعينة.
112
112
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ونصه :ن ما تصور المعلمين واآلباء لتطبيق مقياس الوظائف
التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف التوحد في األردن؟
جدول ( )8المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لجميع مجاالت الدراسة (المعلمون)

المجال

الرقم

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن المئوي

درجة الموافقة

1

المنع

2.02

0.54

67.35

متوسطة

2

النقل

1.90

0.46

63.19

متوسطة

3

السيطرة على المشاعر

1.85

0.54

61.80

متوسطة

4

التنظيم السلوكي

2.10

0.53

69.83

متوسطة

5

المبادرة

2.01

0.56

67.13

متوسطة

6

الذاكرة العاملة

1.99

0.53

66.41

متوسطة

7

الخطة /التنظم

1.85

0.63

61.81

متوسطة

8

تنظيم المواد

2.07

0.57

69.09

متوسطة

9

المراقبة

1.92

0.47

64.11

متوسطة

ما وراء المعرفة

2.01

0.51

66.85

متوسطة

المركا التنفيذي العالمي

1.98

0.48

65.83

متوسطة

تشير النتائج إلى أن المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للمقياس وأبعاده الفرعية كانت
بدرجات متوسطة حيث تراوحت ما بين ( 1.85و.) 2.07
ويظهر الجدول ( ،)9المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد العينة
على جميع مجاالت المقياس لتطوير صورة أردنية لمقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن
المصابين بطيف التوحد بالنسبة لالباء ،وقد تبين من خاللها أن المتوسطات الحسابية للدرجة
الكلية للمقياس وأبعاده الفرعية كانت بدرجات متوسطة:
جدول ( )9المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لجميع مجاالت الدراسة (االباء)

المجال

الرقم
1

المنع

المتوسط الحسابي

اإلنحراف

الوزن المئوي

درجة الموافقة

المعياري
متوسطة

1.93

0.50

64.37

2

النقل

1.99

0.47

66.29

متوسطة

3

السيطرة على المشاعر

1.98

0.46

65.85

متوسطة
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التنظيم السلوكي

2.13

0.45

70.89

متوسطة

5

المبادرة

1.96

0.50

65.23

متوسطة

6

الذاكرة العاملة

2.00

0.51

66.50

متوسطة

7

الخطة /التنظم

1.99

0.52

66.41

متوسطة

8

تنظيم المواد

1.96

0.50

65.25

متوسطة

9

المراقبة

1.97

0.45

65.50

متوسطة

ما وراء المعرفة

2.01

0.45

66.86

متوسطة

المركا التنفيذي العالمي

1.99

0.44

66.35

متوسطة

مجموع الفقرات الكلي

1.98

0.45

66.07

متوسطة

وتعزى تلك النتيجة إلى كون األطفال المصابين بطيف التوحد لديهم صعوبات ظاهرة في
مهارات التنظيم السلوكي نظرا ألن االستجابة للعاطفة تلعا دورا ً أساسيا ً في عملية صنع القرار.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسات ( (، ) Sally, Lorna, Barbara, Mary, & Pat
( )Burgess, White & Hill, 2009في أن األطفال المصابين بطيف التوحد يبدون أداء
ضعيفا وذلك لكونهم يستخدمون استراتيجيات أقل عفوية وتراجع السلوك اإلدراكي لديهم.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ونصه :هل توجد فروق ذات داللة احصائية لتطوير صورة أردنية
لمقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف التوحد ،حسا النوع( :طبيعي،
مصاب بطيف التوحد)؟

أوال :بالنسبة لعينة المعلمين:
جدول ( )10اختبار (ت) لداللة الفروق بين األطفال المصابين باضطراب طيف الوحد واألطفال
العاديين من وجهة نظر المعلمين
المجال

الفئة
العدد
طبيعي

المنع
توحد
النقل

طبيعي

ا المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

8
2

7232
9

1

1.

8

.5
0192

2.

2780

قيمة (ت)

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

7
.806

1
71

.
000

.4
3277
.3

1.

5

1

.

114
114
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2
توحد

السيطرة

على

المشاعر

طبيعي

توحد

طبيعي
التنظيم السلوكي
توحد

طبيعي
المبادرة
توحد

طبيعي
الذاكرة العاملة
توحد

طبيعي
الخطة /التنظم
توحد

طبيعي
تنظيم المواد
توحد

طبيعي
المراقبة
توحد

المقياس ككل

طبيعي
توحد

6988
9

1

0714
8

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

9
.086

.4
1423

2.

1
71

.
000

7
.958

1
71

.
000

.4
8036

1.

.5
1572

2.

8
.313

1
71

.
000

.5
4081

.3

.2
7147

.3

1
.041

1
71

.
299

.0
7040

1.

.4
3732

2.

9
.152

1
71

.
000

.4
6414

1.

6799
9

000

.4

1.

2671
8

1
71

.

4653

6378
9

.4

2.

330
8

6
.817

7033

023
9

71

.4

1.

1695
8

000

8097

4999
9

1

2.

2516
8

.4
4977

7061
9

.402

1

.5

1.

3165
8

7

.

0046

6829
9

1

2.

3187
8

.4
4046

8345
9

.4

1.

1062
8

71

5978

5732
9

1

7278
2.

.816

000

.3
8247

2.

9
.426

1
71

.
000

.3

115
115
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2364

1

9236

تشير النتائج الواردة في الجدول ( )10إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطين الحسابيين
إلستجابات أفراد فئتي األطفال الطبيعيين والمصابين باضطرابات طيف التوحد في جميع
مجاالت الدراسة ما عدا مجال تنظيم المواد حيث بلغت قيم (ت) لهذا المجال ( )1.041وهي قيمة
ليست دالة احصائيا وكانت الفروق لصالح فئة المصابين بطيف التوحد .اذ كان متوسطهم
الحسابي اعلى من المتوسط الحسابي للطبيعيين.
ثانيا :بالنسبة لعينة أولياء األمور
جدول ( )11نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين األطفال المصابين باضطراب طيف الوحد
واألطفال العاديين من وجهة نظر أولياء األمور
المجال

الفئة
العدد
طبيعي

8
2

المنع
توحد

طبيعي

9
1
8
2

النقل
توحد

السيطرة

على

المشاعر

طبيعي

توحد

طبيعي

9
1
8
2
9
1
8
2

التنظيم السلوكي
توحد

المبادرة

طبيعي
توحد

9
1
8
2
9

قيمة (ت)

ا المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.

.4

7

6866

7525

.102

2.

.4

2022

7819

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

1

.

71

000

1.

.4

6

1

.

6601

0743

.825

71

000

2.

.4

1154

6407

1.

.4

5

1

.

7610

1537

.531

71

000

2.

.4

1242

4506

1.

.4

6

1

.

7409

6347

.302

71

000

2.

.4

1690

2994

1.

.5

6

1

.

7276

1488

.063

71

000

2.

.4

116
116

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jadara/vol2/iss1/1

?????: Jordan’s adaptive training program in working memory: A Field stu

1
طبيعي

8
2

الذاكرة العاملة
توحد

طبيعي

9
1
8
2

الخطة /التنظم
توحد

طبيعي

9
1
8
2

تنظيم المواد
توحد

طبيعي

9
1
8
2

المراقبة
توحد

المقياس ككل

طبيعي

توحد

9
1
8
2
9
1

1868

8102

1.

.5

6

1

.

8338

0118

.793

71

000

2.

.4

3187

3751

1.

.4

8

1

.

7246

7785

.345

71

000

2.

.4

2857

0619

1.

.4

7

1

.

7317

6822

.237

71

000

2.

.4

2220

2290

1.

.4

8

1

.

6542

7267

.260

71

000

2.

.4

2512

7647

1.

.3

8

1

.

7197

9734

.424

71

000

2.

.3

2136

7377

تشير النتائج الواردة في الجدول ( )9إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطين
الحسابيين إلستجابات أفراد فئتي األطفال الطبيعيين والمصابين باضطراب طيف التوحد في
جميع مجاالت الدراسة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسات (Seidman et al., ( ،)Niemeier et al, 2007
 ) 2005والتي أظهرت أن سلوك الذكور واألناث متشابه ،وذلك لكون بيولوجيا األعصاب
لألطفال المصابين بطيف التوحد ال تتأثر بجنس أو عمر الطفل أو العينة المفحوصة.
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :ونصه نهل يوجد فروق ذات داللة االحصائية لتطوير صورة
أردنية لمقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف التوحد ،تعزى للجنس (ذكر،
أنثى)؟ن
أوال :بالنسبة للمعلمين
117
117
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جدول ( )12اختبار (ت) لداللة الفروق بين األطفال وفقا لمتغير الجنس من وجهة نظر المعلمين
المجال

الفئة
العدد
ذكور

المنع
اناث

ذكور
النقل
اناث

السيطرة

على

المشاعر

ذكور

اناث

ذكور
التنظيم السلوكي
اناث

ذكور
المبادرة
اناث

ذكور
الذاكرة العاملة
اناث

ذكور
الخطة /التنظم
اناث

تنظيم المواد

ذكور

ا المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

9
4

2.
0915

7
9
9
4
7

9

7
9
9
4
7
9
9

7
9
9
4
7
9
9

7
9
9
4

3218

746

1
71

.
456

.
792

1
71

.
430

.5
1647
.5
3148

1
.277

1
71

.
203

.5
8182
.5
1770

.
588

1
71

.
558

.5
3687
.5
8721

.
955

1
71

.
341

.6
6781

.3
289

.

.5

1.
8026

813

9125

1.
8937

237

1
71

.

.5

1.
9674

4

9818

2.
0146

71

.

.4

1.
9574

043

8324

2.
0656

1

.4

2.
0547

4

4049

2.
1182

.042

.4

1.
8200

2

.

8643

1.
8818

الحرية

الداللة

.5

1.
8858

4

9201

1.
9024

9

.4

1.
9241

قيمة (ت)

درجات

مستوى

.1
7845

.
774

1
71

.
440
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اناث

ذكور
المراقبة
اناث

ذكور

المقياس ككل

اناث

7

.3
060

9
9
4

1098
1.

9757
7

9
9

7

1

180

.
857

71

.5
7270
.4

1

4247

1.
9314

.

3250

2.
0073

9

.5

1.
9606

4

.2

1

.044

.
298

71

.5
1397

تشير النتائج الواردة في الجدول ( )12إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين
المتوسطين الحسابيين إلستجابات أفراد فئتي األطفال الذكور واالناث في جميع مجاالت المقياس
ما عدا مجال المنع لصالح الذكور .
ثانيا :بالنسبة ألولياء األمور
جدول ( :)13اختبار (ت) لداللة الفروق بين األطفال وفقا لمتغير الجنس من وجهة نظر المعلمين
المجال

الفئة
لعدد
ذكور

المنع
اناث

ذكور
النقل
اناث

السيطرة

على

المشاعر

التنظيم السلوكي

ذكور

اناث
ذكور

ا المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1. 9
4

9979
1. 7

9

9101
1. 9

4

8896
1. 7

9

9114
1. 9

4

9660
1. 7

9

9354
1. 9

.4

قيمة (ت)

1

8659

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

1
.063

.
289

71

.5
9906
.4

.

7230

1
289

.
773

71

.5
1893
.4

.

4324

1
427

.
670

71

.4
9589
.4

.

1

.

119
119
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1. 7

اناث

9

4

المبادرة

9

4

الذاكرة العاملة

9

4

الخطة /التنظم

0355
2. 7

اناث

9

0011
1. 9

ذكور

4

تنظيم المواد

9904
1. 7

اناث

9
ذ

اناث

0870
2. 9
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تشير النتائج الواردة في الجدول ( )13إلى عدم وجود دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (= α
 )0.05بين المتوسطين الحسابيين إلستجابات أفراد فئتي األطفال .الذكور واالناث في كل من
مجاالت الدراسة جميعها فقد كان مستوى الداللة أعلى من ( ،)0.05وهي ليست ذات داللة
احصائية عند مستوى الداللة (.)0.05 = α
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التوصيات
بناءًً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج واستنتاجات فإنه يوصى باجراء دراسات مستقبلية
على مقياس الوظائف التنفيذية في الكشف عن المصابين بطيف التوحد على عينات جديدة
ومتغيرات جديدة والتحقق من الخصائص السيكومترية لالداة.
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